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Vorwort
Im Zuge der Ausbreitung der Vereinigten Staaten nach Westen wurden
die schlimrnsten Fehler beim Umgang mit den Indianern begangen.
Entweder wurden sie von der Armee oder weif.Sen Siedlern verdrangt
oder, falls sie Widerstand leisteten, in den Indianerkriegen getatet oder
niedergemetzelt. Die schrecklichsten Vorkommnisse dieser Art waren
die Massaker an Indianern im Fernen Westen, dem Mittelwesten und
den Gebieten westlich des Mississippi. Zu den grof.Sten und tragischsten dieser gnadenlosen Metzeleien zahlten die Massaker am Sand Creek,
am Washita und am Wounded Knee.
Im Jahre 1864 wurden am Sand Creek in Colorado 133 Indianer, darunter 105 Frauen und Kinder, von der Colorado-Miliz abgeschlachtet.
Vier Jahre spater, 1868, totete die 7. US-Kavallerie unter dem Befehl von
George Armstrong Custer am Washita in Oklahoma 103 Indianer, von
denen nur elf Krieger waren. Nicht zuletzt aus Rache fiir die Niederlage
der 7. Kavallerie in der Schlacht am Little Bighorn im Jahre 1876 in Montana, bei der Custer fiel, wurden 1890 am Wounded Knee, South Dakota, etwa 250 Indianer von Soldaten dieses Regiments getotet. 1
Jeder dieser Vorfalle erregte zur damaligen Zeit grof.Ses Aufsehen und
war seither vielfach Gegenstand berechtigter heftiger Emporung. Doch
diese Massenmorde waren in der Geschichte des Fernen Westens vermutlich nicht einmal die schlimmsten Massaker an den Indianern.
Am 29. Januar 1863 tbteten die California Volunteers des Heeres der
Vereinigten Staaten unter dem Befehl von Colonel Patrick Edward
Connor mindestens 224 Shoshone an einer Biegung des Bear River in
Idaho; nach der hochsten Schatzung waren es sogar 368 getatete Indianer. Zu dieser Zeit tobte der Amerikanische Bi.irgerkrieg, der blutigste
Krieg auf amerikanischem Boden, der als "erster moderner Krieg" in
die Geschichtsbi.icher einging; deshalb wurde die offentliche Aufmerksamkeit von dieser Metzelei abgelenkt, so daf.S sie damals nur wenig
Beachtung fand und bei der Gesamtbetrachtung der Indianerkriege haufig i.ibersehen wurde. Doch das Massaker am Barenfluf.S zahlt zu den
grof.Sten Tragodien in der Geschichte der Auseinandersetzungen zwischen lndianern und Weif.Sen in Amerika.
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1858 - Eine Armee riickt in Utah ein
Utah zahlte zu jenen Ansiedlungsgebieten der Wei.Ben, in dern laut BeschluB der Unionsregierung Arrneestiitzpunkte errichtet werden sollten - ein BeschluB, der bereits vor dern Biirgerkrieg gefaBt warden war.
Wenngleich dieses Gebiet von rnehreren Einwanderer-Trails durchzogen wurde, die nach Kalifornien fiihrten, wurden die Truppen urspriinglich nicht deshalb nach Utah entsandt, urn die Pioniere vor den Indianern zu schiitzen, sondern urn dafur zu sorgen, daB die rnorrnonischen
Siedler ihre Loyalitat gegeniiber der Regierung der Vereinigten Staaten
wahrten.
Die ersten WeiBen, die dauerhafte Siedlungen in Utah grlindeten,
waren die Morrnonen, deren erste Pioniergruppe irn Sommer 1847 in
dieses Gebiet karn. Die Eigentiirnlichkeiten ihres Glaubens - zu denen
unter anderern die Vielweiberei zahlte - hatten die Morrnonen, die "Heiligen der letzten Tage", zur Flucht vor Verfolgungen gezwungen, so daB
sie einen abgeschiedenen Zufluchtsort suchten, an dern sie ihr gesellschaftliches und religiOses Ideal, ihr ,,Zion" in Arnerika verwirklichen
konnten, das ,,Konigreich Gottes auf Erden". Anfangs besaBen die Morrnonen die Freiheit, ihre politischen Angelegenheiten selbst zu regeln,
und die Utah-Miliz wurde vor allern zur Verteidigung gegen die Indianer ins Leben gerufen. Das Oberhaupt der rnorrnonischen Kirche,
Brigham Young, setzte alles daran, daB Utah den Status eines US-Bundesstaates erhielt; denn in diesern Fall hatten die Morrnonen bei der Regelung ihrer Angelegenheiten weitgehend freie Hand gehabt; Einrnischungen seitens der Unionsregierung waren verhaltnisrnaBig gering gewesen. Anfangs gingen Brigham Youngs Bestrebungen dahin, einen Staat
rnit Narnen ,,State of Deseret" zu griinden (,,Staat Deseret", so genannt
nach dern Symbol des Flei.Bes, der Honigbiene, die in Mormons Buch
Deseret genannt wird) - ein Staat, der nahezu das gesarnte Gebiet der
heutigen US-Bundesstaaten Utah, Nevada und Arizona urnfaBt hatte,
dazu groBe Teile des heutigen Wyoming, Oregon, Colorado, Idaho, New
Mexico und Kalifornien. Dach Young bekarn nicht, was er wollte: Der
KongreB in Washington sprach sich gegen eine Erhebung Utahs zurn
Bundesstaat aus, sondern votierte fur den Status eines Territoriurns. Zwar
wurde Young irn Jahre 1851 zurn Territorial-Gouverneur von Utah ernannt, <loch nach der Grenzfestlegung <lurch den KongreB ergab sich
2
eine sehr viel bescheidenere GroBe fur das Utah-Territoriurn.
Im August 1851 trafen Bearnte der Unionsregierung in Utah ein, darunter Richter und Bundesrnarshals - und sofort begannen die Schwie7

rigkeiten. Viele dieser Bundesbeamten standen den politischen, gesellschaftlichen und religiosen Ansichten der Mormonen feindlich gegeniiber. Sie beschimpften die polygamen Frauen der mormonischen Fiihrer wegen mangelnder Tugendhaftigkeit und beklagten sich dariiber,
daB die wahre politische Macht in Utah in den Hiinden Brigham Youngs
und der mormonischen Kirche liige, so daB ihre Amtsbefugnisse als Vertreter der Bundesregierung ernsthaft untergraben wiirden. Von 1851 bis
1857 kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Mormonen und verschiedenen Bundesbeamten, bei denen es um Fragen wie
Landvermessung, Indianerpolitik, die Vergabe van Vertriigen fur das
Recht auf Postzustellung und die Kontrolle iiber kommunale Gerichte
ging. Die Wogen der Erregung schlugen dermaBen hoch, daB die Bundesbeamten sich schlieBlich zur Flucht aus dem Territorium geiwungen sahen, um den Drohungen zu entgehen, die man gegen sie ausgestoBen hatte. Im Jahre 1857 gab es in Utah praktisch keine Bundeshoheit
mehr. 3
Hinzu kam eine MaBnahme der gesetzgebenden Versammlung des
Utah-Territoriums, die ausschlieBlich aus Mormonen bestand: Sie verabschiedete einen ErlaB, der im Wesentlichen verfiigte, daB kein Gesetz
der Bundesregierung Giiltigkeit besaB, sofern es nicht van Brigham
Young abgesegnet wurde. Die mormonische Zeitung Deseret News veroffentlichte iiberdies einen trotzigen und herausfordernden Leitartikel:
,, Wie Zange ... kann eine solche Unterdruckung (durch die Bundesbeamten)
noch stillschweigend geduldet werden? Wie Zange ... sollen die Menschen sich
den Bevormundungen, Verleumdungen, Bestechungen und Anschuldigungen
von Beamten aussetzen, bei deren Wahl sie kein Stimmrecht haben, und deren
grofltes Bestreben stiindig auf die Vernichtung der Menschen abzielt?" 4
James Buchanan, der damalige Priisident der Vereinigten Staaten, war
der Ansicht, daB die Mormonen eine Bedrohung der Bundeshoheit darstellten, der man begegnen muBte. Der Priisident lieB Brigham Young
als Territorial-Gouverneur ablOsen. Uberdies schickte er ein Heer nach
Utah, um Youngs Amtsnachfolger einzusetzen und dafiir zu sorgen, daB
fortan auch in Utah das Bundesrecht eingehalten wurde. Im Spiitsommer des Jahres 1857 befand das Unionsheer sich auf dem Marsch.
Gesetzestreue Amerikaner hatten van einem solchen Heer kaum etwas zu befiirchten; die Mormonen jedoch reagierten mit Angst und
Entsetzen, da sie schon zu Beginn ihrer Geschichte Verfolgungen und
Unterdriickung hatten erleiden miissen. Brigham Young erkannte deutlich, daB die Stationierung einer Armee im Utah-Territorium, insbesondere in Salt Lake City, eine Gefahrdung seiner Macht darstellte. Er be8

nutzte die Angste seiner Glaubensbri.ider, um ihren Kampfeswillen zu
entfachen, indem er das Schreckgespenst einer brutalen Unterwerfung
<lurch die Unionstruppen an die Wand malte.
Young bereitete die Bevolkerung auf einen Krieg vor. Er lieB die Missionare zuriickberufen und erteilte den Befehl, samtliche mormonischen
Ansiedlungen in entlegenen Gebieten aufzugeben, damit die Leute ins
Utah-Territorium zuriickkehren und bei der Verteidigung des Konigreichs Gottes auf Erden mitwirken konnten. Dberdies erteilte er der
Biirgerwehr die Anweisung, iiberfallartige Angriffe und An,schlage auf
das heranriickende Heer zu unternehmen. Auf Meilen im Umkreis der
nahenden Unionsarmee wurde das Grasland niedergebrannt, so daB die
Tiere ohne Futter waren; die mormonische Miliz eroberte, pliinderte und
verbrannte vierundsiebzig Frachtwagen. Fort Bridger, das auf dem Weg
nach Utah lag, wurde zerstort.
Die Armee war in zweiunddreillig Tagen fast 1400 Kilometer weit
marschiert. Dennoch konnte sie nicht bis ins Salt Lake Valley vordringen, da die Schneefalle in Wyoming im spaten November des Jahres
1857 ein weiteres Vorriicken unmoglich machten. Verhandlungen zwischen Brigham Young und Bundesbeamten, die in diesem Winter stattfanden, fiihrten schlieBlich zu einem KompromiB. Young sollte als 'Gouverneur abgel6st werden; im Gegenzug durfte die Armee zwar ins UtahTerritorium einmarschieren, jedoch kein standiges Lager in Salt Lake
City aufschlagen, so daB sie vom Machtzentrum des Territoriums entfernt war. Dennoch lieB Young sich die Chance nicht entgehen, diese
Angelegenheit zu dramatisieren: Er befahl, die Stadt zu raumen und
wies die Fiihrer der Biirgerwehr an, sie niederzubrennen, falls die Armee Pliinderungen unternehmen sollte. Doch das Heer marschierte
durch Salt Lake City, ohne daB es zu irgendwelchen Zwischenfallen kam,
und errichtete in einer Entfernung von 40 Meilen (ca. 60 Kilometer) Camp
Floyd. 5
Obwohl er das Gouverneursamt verloren hatte, behielt Brigham
Young einen GroBteil seiner Macht in Utah und fand Mittel und Wege,
die Prasenz der Unionstruppen im Territorium zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Das Heer war zu Anfang 4.000 Mann stark und wurde
von einem TroB aus 3.000 zivilen Mitarbeitern der US-Armee, Mitlaufern und Marketendern begleitet. Diese kleine ,,Stadt" brauchte Nahrungsmittel und andere Versorgungsgiiter, die in den Ortschaften der
Gegend eingekauft werden muBten. ,,Es ist keine Sunde, der Armee Getreide zu verkaufen", erklarte ein hoher Mormonenfi.ihrer. ,,Die Sunde besteht darin, die Ware unter Wert zu verauflern." 6 Und die Mormonen sorg9

ten dafiir, daB der Wert" so hoch wie moglich war. Haufig lagen die
Preise auf einem Niveau, das vier- oder fiinfmal hoher war als anderswo.
Drei Jahre lang wurde die Armee von den Mormonen ausgenommen, bis sie schlieBlich abriickte, um am Amerikanischen Biirgerkrieg
teilzunehmen. Beim Abzug des Heeres wurden Ausriistungsgegenstande
und Vorrate im Wert von vier Millionen Dollar fiir 100.000 Dollar verschleudert - eine Transaktion, die als der ,,groflte Raumungsverkauf in der
amerikanischen Geschichte" bezeichnet wurde. Brigham Young selbst erwarb 40% Prozent der gesamten Armeebestande fiir 40.000 Dollar. Die
Armee war ein groBer wirtschaftlicher Segen fiir die Mormonen gewesen, die zuvor iiber Jahre hinweg mit finanziellen Schwierigkeiten zu
kampfen hatten. 7
/1
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Brigham Young im Jahr 1863. Utah State Historical Society. (Gift of L.B. Hughes,
Marshall, Mich.)
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Colonel Patrick Edward Connor. Foto von C. W. Carter. (Aus "The Peoples of Utah",
1976). Utah State Historical Society.
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1862 - die California Volunteers kommen nach Utah
In den Jahren vor Ausbruch des Amerikanischen Biirgerkrieges bestand
die Hauptaufgabe der US-Armee darin, die weifSen Siedler an der ,,Frontier", der Siedlungsgrenze im Westen, var den Indianern zu schiitzen.
An verschiedenen wichtigen Punkten wurden Forts errichtet, um dafiir
zu sorgen, dafS die Verbindungslinien, die <lurch Nordamerika verliefen, van den Indianern nicht bedroht werden konnten; iiberdies wurden die nach Westen ziehenden Pioniere beschiitzt. Viele Amerikaner
befiirchteten, dafS ein groBes, stehendes Heer eine potentielle Bedrohung
ihrer Freiheit darstellen konnte; iiberdies wurde die Zahl der ArmeeEinheiten niedrig gehalten, damit die Ausgaben des Bundes moglichst
gering blieben. Bei Ausbruch des Biirgerkrieges im Jahre 1861 umfafSte
die regulare Armee nur 14.000 Mann, die weit verstreut an verschiedenen Standorten im Westen stationiert waren. Diese Truppen wurden
militarisch nicht sonderlich hoch eingeschatzt. Haufig waren sie unterbezahlt; die Disziplin war mangelhaft, und Desertionen an der Tagesordnung. Viele Manner - insbesondere Einwanderer - miBbrauchten die
Armee, indem sie nach der Einmusterung die kostenlosen Transportmoglichkeit in den Westen nutzten, wo sie sich bessere Chancen versprachen, zu Geld zu kommen. Diese Manner desertierten oft bei der
erstbesten Gelegenheit. 8
Bei Ausbruch des Biirgerkrieges wurden die Angehorigen der regularen Armee in die Standorte im Osten gerufen, um dart den Kern der
riesigen Streitkrafte zu bilden, die zur Unterwerfung jener Staaten benotigt wurden, die aus der Union ausgetreten waren. Jetzt, da die Armee voriibergehend abgezogen war, ergriffen die Indianer die Gelegenheit, die Pioniere und Siedler zu iiberfallen und zu berauben, die iiber
ihr Land zogen oder es ihnen fortnahmen. Die Unionsregierung versuchte, diese Indianerangriffe einzudammen, indem sie neu geschaffene Armee-Einheiten in den Westen schickte, um die Forts wieder zu
bemannen. Diese neuen Truppen, die wahrend des Biirgerkrieges die
Indianer in Schach halten sollten, galten als aufSerst tiichtig - besser und
schlagkraftiger als ihre Vorganger, bei denen es sich um Berufssoldaten
gehandelt hatte. Die meisten dieser ,,Freiwilligen" waren voller patriotischer Begeisterung in die Armee eingetreten und brannten darauf, die
rebellischen Siidstaaten zu erobern. Die Manner galten als sehr diszipliniert und hochmotiviert. 9
Die Frage nach der Loyalitat der Mormonen stellte sich zum erstenmal zu Beginn der Sezessionskrise, als eine Reihe van Siidstaaten aus
13

der Union austraten. Die Treue der mormonischen Religionsgemeinschaft zur Union war bereits wahrend des ,,Utah-Krieges" 1857 /58 angezweifelt worden, was insbesondere darauf zuri.ickzufuhren war, dafS
das Utah-Territorium im Jahre 1852 ein Gesetz zur Untersti.itzung der
Sklaverei erlassen hatte. Doch Utah hatte niemals auch nur erwogen,
die Vereinigten Staaten zu verlassen und sich den Konfoderierten anzuschliefSen. Brigham Young war der festen Dberzeugung, dafS der Bi.irgerkrieg durch die Abneigung einer breiten Mehrheit der Bevolkerung
herbeigefuhrt worden sei, sich dem mormonischen Glauben anzuschlieBen, und voller GewiBheit sagte er die Zerstorung des Landes voraus.

,,Die Nation ist am Ende und wird in Stucke zerfallen. Sie werden sich selbst
vernichten." 10 Diese Vernichtung wi.irde der mormonischen Kirche endlich die Moglichkeit bieten, einzuschreiten und zu triumphieren. Brigham
Young war ,,erfreut uber die Nachrichten, die immer deutlicher die Aufspal-

tung des Landes in zwei Lager zeigen; beide Seiten bereiten sich auf den Krieg
vor und geben dem Konigreich Gottes somit die Moglichkeit, sich auf Erden
auszubreiten. "11
Ungeachtet der noch offenen Frage, wie es um die Loyalitat der
Mormonen bestellt war, blieb den Bundesbeamten keine andere Moglichkeit, als Anfang 1862 Verbindung mit Brigham Young aufzunehmen
und ihn zu ersuchen, Einheiten der Utah-Miliz als Schutztruppen der
Uberland-Postlinien zwischen Kalifornien und den Staaten im Osten
einzusetzen. Die Miliz beteiligte sich denn auch an der Dberwachung
der Verbindungswege durch Wyoming; die Milizionare erwiesen sich
jedoch als weithin nutzlos, was die Abwehr von Indianerangriffen betraf. Die Indianer dieses Landstriches konnten die Reisenden und Pioniere auf den Trails praktisch gefahrlos angreifen. Der Milizangehorige
Joseph A. Fisher berichtete: ,, Als wir uber die Ebenen nach Osten zogen,

passierten wir viele Poststationen - alle zehn Meilen gab es eine. Auf dem ganzen Weg bekamen wir nur Haufen schwarz verbrannter Asche zu sehen ... Von
vielen zerstOrten Posts.,tationen stieg noch Rauch auf als wir dorthin gelangtfn. Wagenladungen voller US-Postsendungen lagen am Boden, verstreut und
zerrissen von den Indianern. An einer dieser Stationen standen noch die Uberreste einer Postkutsche ... Postsiicke waren wie Brustwehren aufgestapelt. " 12
Es war offensichtlich, dafS man gut ausgebildete Truppen gebraucht hatte,
die imstande waren, lange Feldzi.ige zu fuhren, um die Indianer in Schach
zu halten und die Trails und Dberland-Postlinien zu schi.itzen.
Die Unionsregierung hatte bereits imJahre 1861 Einheitennach Utah
entsenden wollen, doch es gab schwerwiegende Verzogerungen bei der
Rekrutierung, der Ausbildung und der Verlegung von Truppen. Erst als
14

bei Ausbruch des Biirgerkrieges viele kalifornische Freiwillige der Armee beitraten, um im Osten gegen die Rebellen zu kampfen, wurde diesen Mannern - der groBeren geographischen Nahe zu Utah wegen - der
Befehl erteilt, die Trails von dort aus zu bewachen.
Die kalifornischen Freiwilligen wurden von Colonel Patrick Edward
Connor gefuhrt. Connor war Ire und wurde 1820 am St. Patrick's Day,
dem 17. Marz, auf der Griinen Insel geboren. Er war rnit seinen Eltern
nach New York gekommen und wurde 1839 im Range eines gemeinen
Soldaten (private) in die regulare Armee aufgenommen. 1844, nach Ableistung seiner Dienstpflicht, wurde er in Ehren entlassen. ImJahre 1846,
bei Ausbruch des Krieges mit Mexiko, ging Connor nach Texas. Manner
rnit militarischer Erfahrung wurden dringend benotigt, als die Vereinigten Staaten ein Heer fur die Invasion in Mexiko aufstellten, und
Connor wurde zum Lieutenant ernannt. Er brachte es bis zum Rang
eines Captains und nahm an einer Reihe bedeutender Feldziige sowie
an der entscheidenden Schlacht von Buena Vista teil. Als Connor einen
Angriff fiihrte, wurde er verwundet, weigerte sich aber, das Schlachtfeld zu verlassen. Berichten zufolge wurde er von General Wool gefragt:
,, Wo sind Ihre Leute, Captain Connor?" Connor zeigte auf die Leichen seiner gefallenen Manner, die auf dem Schlachtfeld lagen, und antwortete:
,, Da, Captain." Dann stiirmte er unverziiglich wieder auf den Feind los. 13
Nach dem Krieg gegen Mexiko wurde Connor vom ,,Goldfieber"
gepackt und ging nach Kalifornien, um dort das triigerische Metall zu
suchen. Doch schon bald zahlte er zu den Tausenden von Enttauschten.
Erfolglos versuchte er sich in verschiedenen Berufen, bis er von der
Sstaatsregierung in Sacramento Bauvertrage erhielt. AuBerdem betatigte er sich in verschiedenen ortlichen Miliztruppen. In Anbetracht seiner
relativ groBen militarischen Erfahrung wurde Connor zum Befehlshaber der 3rd California Infantry und der 2nd California Cavalry berufen,
als diese im Jahre 1861 gebildet wurden. Im darauffolgenden Friihjahr
hatte Connors Vorliebe fur Disziplin seine Truppen zu hervorragenden
Kampfeinheiten geformt. 14
Am 12. Juli 1862 riickte Connors 850 Mann starke Armee aus Sacramento ab. In den darauffolgenden Wochen zog die Truppe iiber die hohen Berge der Sierra Nevada in Kalifornien und marschierte <lurch die
Wiisten von Nevada. Als das Heer den Humboldt River entlang zog,
kam es zu ersten Reibereien mit den Indianern - und bereits jetzt setzte
Connor die MaBstabe fur sein spateres brutales Vorgehen gegen die Indianer in Utah: Er schickte seine Kavallerie-Einheiten mit dem strikten
Befehl aus, jeden Indianer ,,sofort (zu) hiingen", der eines Verbrechens
15

verdachtig war, und ,,die Karper baumeln (zu) lassen, um auf diese Weise zu
zeigen, was Clbeltiiter zu erwarten haben, solange ich diesen Bezirk befehlige."
Er fugte hinzu, daB seine Soldaten ,,alle miinnlichen Indianer taten (wurden)", die sich in der Nahe von Siedlerstatten aufhielten, an denen WeiBe ermordet worden waren, egal, ob die betreffenden Indianer mit den
Uberfallen zu tun hatten oder nicht. 15
Major Edward McGarry, der zur Einheit Connors gehorte (Connor
selbst war inzwischen zum Colonel aufgestiegen), berichtete schon bald
von vier verschiedenen Vorfallen, bei denen Indianer gefangengenommen wurden. Dreimal unternahmen die unbewaffneten Gefangenen
Fluchtversuche, bei denen insgesamt 21 lndianer getotet wurden. Drei
weitere Gefangene wurden bei den ersten Schiissen der Soldaten ,, verkriippelt". ,,Aus Furcht'', daB diese unbewaffneten und wehrlosen Indianer dennoch entkommen oder die Soldaten auf irgendeine Weise
gefahrden konnten, ,,erteilte ich den Wachen den Schieflbefehl, und sie (die
Indianer) wurden auf der Stelle getatet", berichtete McGarry. Dariiber hinaus wurden vier Indianer von Soldaten ermordet, als deren Kameraden
nichts mehr von sich horen lieBen, nachdem man ihnen befohlen hatte,
feindliche Indianer herbei zu bringen. 16 Die Manner von Connors Einheit legten schon zu diesem Zeitpunkt jene grausame Brutalitat an den
Tag, die sie spater auch in der Schlacht am Bear River zeigten.
Connor selbst zog seiner Truppe als Scout voraus, um personlich die
Marschroute zu bestimmen. SchlieBlich nahm er die Kutsche nach Salt
Lake City, der ,,Mormonenstadt", von deren Bewohnern er offenbar ganz
und gar nicht angetan war. ,,Ich geriet dart in eine Gemeinschaft van Verriitern, Mordern, Fanatikern und Huren ... Diese Leute zeigen offen ihre Freude
uber Ruckschliige unserer Armee und danken Gott dafar, daft die amerikanische Regierung verschwunden ist, wie sie es nennen, wiihrend ihr Prophet (gemeint ist Brigham Young, der Nachfolger des Sektengrunders Joseph Smith im
Amt des ,,Propheten") und die BischOfe (die mormonischen Priester) van der
Kanzel den Verrat predigen. "17 Derartige Dbertreibungen zeigen deutlich,
daB Connor den Mormonen feindselig gegeniiberstand und erhebliche
Probleme im Umgang mit ihnen hatte.
Als die Truppe sich Mitte Oktober 1862 Utah naherte, beschloB
Connor, mit seinen Mannern nicht das verfallene und aufgegebene Camp
Floyd als Winterlager zu beziehen. Statt <lessen wahlte er eine Stelle, die
sich ungefahr drei Meilen (ca. funf Kilometer) in den Hiigeln ostlich
von Salt Lake City befand und sich besser zur Errichtung eines Winterquartiers fur die Truppen eignete. Doch Connor und seine Manner wuBten nicht, wie die Mormonen darauf reagieren wiirden; es gab geheim16

nisvolle Geriichte iiber einen moglichen Widerstand. Connor befahl seinen Leuten, strengste Disziplin zu wahren und nur Dinge entgegenzunehmen, die von der Truppe eingekauft warden waren, um jede Provokation zu vermeiden. Dariiber hinaus lieB er Munition ausgeben, fur
den Fall, daB die Utah-Miliz ausgeschickt wiirde, um das Vorriicken
.
h eeres zu stoppen.
18
d es U mons
Hatten die Mormonen sich tatsachlich zum Widerstand entschlossen, hatte die beste Moglichkeit darin bestanden, Connors Armee bei
der Oberquerung des Jordan River anzugreifen. Das Durchfurten dieses Flusses war schwierig; iiberdies eigneten sich die Steilhange am gegeniiberliegenden Ufer als hervorragende Verteidigungsstellungen.
Doch als Connors Einheit sich dem FluB niiherte, war niemand zu sehen. Die Soldaten marschierten geradewegs bis zur Innenstadt von Salt
Lake City, wo ihre Ankunft nur wenig Besorgnis hervorrief. Die meisten Einwohner der Stadt beschrankten sich darauf, den Vorbeimarsch
der Truppe zu beobachten, die von den Darnen sogar mit patriotischen
Liedern begriiBt wurde. Ein kleiner Junge kam herbeigerannt und fragte die fremden Soldaten: ,,Ihr kommt jetzt, nicht wahr?" Die Manner erwiderten, daB dies ,, wohl der Fall sei". Offensichtlich erkannten die Mormonen, daB der Einzug der Truppe ,, viele Dollars in den Geldumlauf der
Stadt " bringen wiirde; aus diesem Grund waren sie erfreut iiber die
Neuankommlinge. Der Gouverneur von Utah, Stephen Harding, und
andere Amtstrager der Unionsregierung begriiBten die Manner. Reden
wurden gehalten, und Connors Truppe marschierte <lurch die Stadt in
das dahinter liegende Hiigelland. 19
Am 22. Oktober 1862 begannen Connors Soldaten mit dem Bau von
Fort Douglas. Die hohen Berge, die sich hinter dem Lager erhoben, waren bereits schneebedeckt, und die Manner erkannten, daB sie schnellstens warme Unterkiinfte brauchten, da der Wintereinbruch kurz bevorstand. Die Truppen errichteten Gebaude aus Holz und Adobe (luftgetrockneten Lehmziegeln). Doch Connor gab sich nicht damit zufrieden, daB Utah nun iiber eine Garnison verfiigte. Er wollte das Territorium iiberdies von der Bedrohung <lurch die Indianer befreien. 20
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Adobe house£ at Comp Douglas, on eost bench
Salt Lake City, early 60's
Lehmziegelhauser von Camp Douglas ostlich von Salt Lake City, zu Beginn der 1860er
Jahre. Utah State Historical Society.

Zachias von Ornum und sein Neffe Reuben van Ornum. (Laura Fair-Schulz)
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Die ersten VorstOBe ins Cache Valley
Als die Mormonen nach Utah kamen, nahmen sie jeden geeigneten
Siedlungsplatz in Beschlag; an den gastlichsten und giinstigsten Stellen
wurden Ortschaften gegriindet. Obwohl man erkannte, daiS das Cache
Valley, das sich vom nordlichen Utah bis in den Siiden Idahos erstreckt,
eine wasserreiche Gegend mit guten Boden war, blieb es wegen seiner
strengen Winter anfangs von den Siedlern unbeachtet. Doch als Grillenund Heuschreckenplagen in den warmeren Gegenden Utahs die Ernten
vernichteten - ein besonders schlimmes Jahr war 1855 -, gait dem Tal im
Norden des Landes das wachsende Interesse von Siedlern, die auf der
Suche nach besserem Grund und Boden fur ihre Heimstatten waren. Im
Jahre 1862 gab es bereits mehrere Ortschaften im Tal.
Durch die Grundung der Mormonenansiedlungen im Cache Valley
kam es zu ersten Kontakten zwischen den Siedlern und jenen Indianern, die in dieser Gegend ansassig waren, den Shoshonen und den
Bannocks. Sie hatten unter dem Zustrom der Fremden schwer zu leiden
- egal, ob die WeiiSen sich als Siedler auf Dauer im Tal niederlieiSen, oder
ob sie als Pioniere <lurch die indianischen Stammesgebiete nach Kalifornien und Oregon zogen. Die weiiSe Invasion fuhrte zu schweren okologischen Schaden und erschwerte es den Indianern immer mehr, sich
auf traditionelle Art und Weise mit ausreichend Nahrungsmitteln zu
versorgen. Im Jahre 1862 berichtete William P. Dole, der Regierungsbeauftragte fur lndianerfragen, daiS es ihm nicht moglich gewesen sei,
den Indianern in Utah zu helfen, da die erforderlichen Mittel fehlten. 21
Brigham Youngs Indianerpolitik griindete sich auf den Gedanken, daiS
es ,,billiger ist, die Indianer zu fa.ttern, als gegen sie zu kiimpfen." Doch die
Menge der verteilten Lebensmittel war stets zu gering, als daiS sie die
Bediirfnisse der Indianer hatten befriedigen konnen. Trotz der
mormonischen GroiSziigigkeit ziihlten die Bannock-Indianer und die
Shoshonen zu jenen Stammen, die haufig gezwungen waren, den WeiBen Lebensmittel und sonstige Bedarfsgiiter zu stehlen, um dem Hungertod zu entgehen.
Auf jenen Siedlertrails nach Oregon und Kalifornien, die <lurch das
Gebiet der Bannocks und Shoshonen fuhrten, war es jahrelang immer
wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Indianern und den
WeiiSen gekommen. Im Jahre 1862 war ein deutlicher Anstieg dieser
ungliickseligen Vorkommnisse zu beobachten. Immer ofter wurden
friedliche Indianer von WeiiSen angegriffen, die sich fur Missetaten der
amerikanischen Eingeborenen rachten - mit dem Erfolg, daiS nun wie-
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derum die Indianer an unschuldigen WeiBen Vergeltung iibten. 22 Die
Pioniere wandten sich hilfesuchend an die Unionsregierung und baten
um Schutz, wahrend die Indianer sich verteidigen muBten. Ein Zeitungsreporter schilderte die Situation mit deutlichen Worten: ,, Wenn der Kongrefl" (der nach wie vor Mittel zum Schutz der Siedler und Pioniere zur
Verfiigung stellte) ,,Gesetze zum Schutz der Indianer var den Verlockungen
und Verderbtheiten der Weiflen verabschieden wii.rde ... ware dies eine sehr
vernii.nftige Maflnahme." 23
Connor war auBerst besorgt iiber die Auseinandersetzungen zwischen den Indianern und den Pionieren. Aus Salt Lake City schrieb er,
daB die ,,Indianer die Uberland-Postlinien ostlich und westlich der Stadt bedrohen." 24 Dach es waren keine sokhen Verbindungsprobleme, die zu
den ersten ZusammenstoBen zwischen den kalifornischen Freiwilligen
und den Indianern im Cache Valley fiihrten, sondern der Versuch, einen weiBen Jungen zu retten.
Im November 1862 war ein gewisser Zachias van Orman nach Fort
Douglas gekommen, um dart die Hilfe der Armee bei der Befreiung
seines zehnjahrigen Neffen Reuben van Orman zu erbitten. Zachias berichtete Connor, daB sein Bruder auf dem Weg nach Oregon gewesen
sei, als er und seine Familie am 20. Oktober 1860 - beim sogenannten
Massaker van Salmon Falls in Idaho - van Indianern iiberfallen wurden. Nach dem Indianerangriff hatte man die Leichen van Alexis van
Orman, seiner Frau, des Sohnes Markus sowie vier weiterer Personen
gefunden, die zu der Gruppe zahlten. Dach der junge Reuben und seine
drei Schwestern wurden seither vermiBt; Zachias hoffte, daB die Indianer sie nicht getotet, sondern gefangen genommen hatten. Er hatte zwei
Jahre und 5000 Dollar investiert, um die Kinder ausfindig zu machen
und sie zuriickzuholen. Inzwischen hatte Zachias erfahren, daB die
Madchen verhungert waren; doch die Suche nach Reuben hatte er fortgesetzt. SchlieBlich war Zachias zu Ohren gekommen, daB der Junge
sich bei den Shoshonen im Cache Valley befand. Alle Bemiihungen,
Reuben freizukaufen, waren fehlgeschlagen; deshalb hatte Zachias sich
nach Fort Douglas begeben, um dart die Hilfe der Armee zu erbitten.
Unverziiglich lieB Connor das Zweite Kavallerieregiment unter dem
Kommando van Major McGarry mit dem Befehl abriicken, den Jungen
zuriickzuholen. 25
In der N ahe der Stadt Providence im Cache Valley traf sich Van Orman
mit McGarry und berichtete dem Major, daB sich Hauptling Bear Hunter
und dreiBig bis vierzig seiner Krieger in einem Lager in der Nahe aufhielten. Am 23. November 1862, bei Tagesanbruch, versuchte McGarry,
20

<las Indianerlager einzukreisen, stellte aber fest, daB der Lagerplatz verlassen war. Spater an diesem Tag wurden die Kavalleristen iiberrascht,
als die Indianer plotzlich aus einem Canyon unweit der Stadt zum Vorschein kamen. Sie veranstalteten ein kriegerisches Schauspiel, stieflen
Schreie aus, ritten im Kreis umher und machten alle moglichen Eskapaden, die
nur bei ihrer Rasse iiblich sind. 11 McGarry befahl seinen Mannern den Angriff und trieb die Indianer in den Canyon zuriick; dort befahl der Major den Kavalleristen, jeden Indianer zu tOten, den sie zu Gesicht bekommen11. Die Shoshonen hatten die besseren Stellungen; sie befanden sich
auf hoher gelegenem Gelande, auf <las McGarry nicht vorzuriicken
wagte; dann aber faBten die Indianer den EntschluB, <las Gefecht zu
beenden. Hauptling Bear Hunter ritt mit einer Parlamentarflagge zu den
Kavalleristen und erklarte, er wolle die Kampfhandlungen einstellen. 26
McGarry brachte Bear Hunter und vier weitere Stammesmitglieder
als Gefangene in die nachste Ortschaft und erklarte ihnen, man wiirde
sie so lange festhalten, bis der weiBe Junge freigelassen worden sei. Einen Tag spater wurde Reuben van Orman zu Major McGarry gebracht
und in die Obhut seines Onkels gegeben. Daraufhin entlieB McGarry
seine Geiseln unversehrt in Freiheit. 27 Zu Anfang warder Junge nur
schwer zu identifizieren, da er wie ein Indianer mit Farbe beschmiert war. 11
Offenbar war Reuben nicht allzu gliicklich dariiber, daB man ihn zu den
WeiBen zuriickgeholt hatte. Er fiihrte sich wie ein richtiger kleiner Wilder
auf als man ihn uns iibergab; er wehrte sich, kratzte und trat um sich, als man
ihm die Farbe abwusch, um Jestzustellen, ob er tatsiichlich weifler Abstammung
war. 28 Was im spateren Leben aus Reuben wurde, ist unbekannt. Es
wurde sogar die Vermutung geauBert, daB er zu den Indianern zuriickkehrte, um bei ihnen zu leben, statt in Gesellschaft der WeiBen zu bleiben. 29
McGarry kehrte bald nach Fort Douglas zuriick, wurde am 4. Dezember 1862 aber erneut mit einhundert Kavalleristen ins Cache Valley
beordert, um gegen die Shoshonen zu Felde ziehen. McGarry hatte den
Befehl, Rinder von den Indianern zuriickzuholen, die sie im Sommer
und Herbst 1862 angeblich von Pionieren gestohlen hatten. Offensichtlich erwartete man auBerdem von McGarry, ihnen (den Indianern) eine
kleine Kostprobe zu geben, was die Kampjkraft der California Volunteers betrifft, falls sich eine passende Gelegenheit bietet. 11 30
Die Manner ritten die ganze Nacht des 4. Dezember hindurch; am 5.
Dezember rasteten sie den Tag iiber, um dann am Abend, nach Anbruch
der Dunkelheit, den Vormarsch wieder aufzunehmen. Trotz der Bemiihungen der Soldaten, ihre Annaherung vor den Indianern geheim zu
11

11

11

11

11

11

21

halten, wuBten diese vorn Heranriicken der Kavallerie. Sie durchschnitten die Taue einer Fahre iiber den BarenfluB, der wegen der Kalte und
treibender Eisschollen zu einern gefahrlichen Strom geworden war. Es
gelang den Soldaten, einen Leichter ans Ufer zu ziehen und den FluB zu
iiberqueren; ihre Pferde jedoch konnten die Manner nicht iibersetzen.
Einige Zeit spater entdeckten die Kavalleristen ein Lager der Shoshonen.
Es gelang ihnen, vier Indianer gefangen zu nehrnen. McGarry schickte
einen Indianerjungen los, ,,der fur Mr. ]. Meeks arbeitete", um den
Shoshonen ausrichten zu lassen, daB ,,die vier gefangenen Indianer ... exekutiert wilrden, falls das gestohlene Vieh nicht bis Montag (den 8. Dezember)
ins Lager der Soldaten gebracht warden sei." Doch McGarry konnte gar nicht
wissen, ob das Vieh, das die Indianer besaBen, tatsachlich gestohlen war
oder nicht; auBerdern ist nicht sicher, ob die Shoshonen seine Drohung
iiberhaupt verstanden, selbst wenn der Indianerjunge die Nachricht tatsachlich iiberbracht hatte. Wahrend der Major eine Demonstration rnilitarischer Starke lieferte, indern er eine kleine Kanone abfeuern lieB,
welche die Kavalleristen rnitgefuhrt hatten, verlegten die lndianer am
7. Dezernber schlichtweg ihr Lager, ohne von McGarrys Drohung oder
dern Kanonendonner Notiz zu nehrnen. 31
Als die Shoshonen nicht auf seine Forderungen eingingen, legte
McGarry die gleiche Brutalitat an den Tag, die er Wochen zuvor auf
dern Marsch von Kalifornien nach Utah gezeigt hatte: Er befahl die Exekution seiner vier indianischen Geiseln. Diese Manner hatten sich keinerlei Verbrechen schuldig gernacht; dennoch lieB McGarry sie rnit Stiikken des durchtrennten Seiles an die Fahre fesseln und erschieBen. Die
Soldaten waren jarnrnerliche Schiitzen, so daB ,,einundfunfzig Schilsse
abgefeuert wurden, bevor jegliches Leben in ihnen (den Indianern) erloschen
war." Dann wurden die Stricke durchtrennt, rnit denen die Karper an
der Fiihre festgebunden waren, und die Leichen ,,purzelten in den Flufl."
Nachdern sie die Morde begangen hatten, kehrten die Soldaten nach
Fort Douglas zuriick. 32
Die Kavalleristen waren nicht die einzigen WeiBen, die irn Dezernber 1862 irn nordlichen Utah in die Errnordungen von Indianern verwickelt waren. Arn ersten Weihnachtstag wollte ein gewisser Reese Jones
den Indianerjungen, der bei Jacob Meeks lebte, als Helfer einstellen. Der
Junge sollte Jones dabei helfen, einige der Rinder zuriickzuholen, die
angeblich von den Indianern gestohlen worden waren. Nach kurzer Zeit
karn es zwischen Jones und dern jungen lndianer zu einern Streit iiber
die Bezahlung, die der Junge fiir seine Dienste erhalten sollte. Da ihrn
die Entlohnung nicht hoch genug war, rnachte der Junge sich zu Pferde
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auf den Nachhauseweg. Jones verfolgte ihn und befahl ihm, stehenzubleiben, doch der Junge ritt weiter. SchlieBlich kam Jones ihm nahe genug, um einen SchufS abzufeuern. ,,Die Kugel drang dem Jungen in den
Rucken, dicht neben dem Ruckgrat, und blieb irgendwo im Karper stecken ",
wobei sie ,,eine schwere und vermutlich tadliche Wunde verursachte." 33
Obwohl die Deseret News diesen Vo;fall als ,,Greueltat" bezeichnete
und ein Haftbefehl gegen Jones ausgestellt wurde, rief niemand die Armee dazu auf, aus Fort Douglas auszuriicken, um diesmal die Rechte
eines Indianers zu schiitzen. Manner wie Connor und McGarry waren
nur daran interessiert, die Missetaten der Indianer zu rachen.
Samit wurden die indianischen Bewohner des Cache Valley gezwungen, ihre Interessen selbst zu schiitzen. Sie schworen Rache fiir die ErschieBung der vier Geiseln am BarenfluB. Angeblich handelten sie dabei nach dem Motto ,,Blut far Blut"; iiberdies hauften sich die Berichte
iiber Viehdiebstahle durch Indianer. Die Bewohner der Gegend waren
dermaBen verangstigt, daB sie es schon fiir gefahrlich hielten, in die
Canyons zu gehen, um dart Feuerholz zu sammeln. 34 SchlieBlich, im
Dezember 1862 und Januar 1863, ermordeten die Shoshonen mehrere
weiBe Manner. Zwei Minenarbeiter, George Clayton und Henry Bean,
waren mit Post aus den Minen in Idaho unterwegs, als sie in der Nahe
der Ortschaften im Cache Valley getotet wurden. Wie es hieB, waren
diese Morde ein Akt der Vergeltung ,,far das indianische Blut, das die Soldaten vergossen hatten." Uberdies befiirchteten die WeiBen, daB die Indianer ,,ihre morderischen Unternehmungen fortsetzen werden, wann immer
sich eine Moglichkeit dazu bietet, solange nicht Maflnahmen ergriffen werden,
die sie wieder Jriedlich stimmen. "35
Bei einem anderen Vorfall wurden Minenarbeiter, die durch das Cache
Valley zogen, van Indianern attackiert. Ihre Prarieschoner wurden gepliindert und ein Mann namens John Smith getotet. Einige Mormonen,
die in der Gegend ansassig waren, konnten das Indianerlager aufsuchen und einige der Pferde zuriickholen, die den Minenarbeitern gestohlen warden waren. Diese Besucher berichteten, daB die Shoshonen
noch immer auf Rache fiir die Ermordung der vier Stammesmitglieder
sinnen wiirden; einige Krieger hatten den Eid abgelegt, jeden WeiBen
nordlich des Barenflusses zu toten. Bei Richtern in Salt Lake City wurden Klagen gegen die Indianer eingereicht, und an Colonel Connor erging die Bitte, entschiedene MaBnahmen gegen die Shoshonen im Cache
Valley zu ergreifen. 36
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Fort Douglas. Das 1862 errichtete Wachhaus. Foto von 1864. Utah State Historical
Society.

Fort Douglas im Winter, Anfang der 1860er Jahre. Im Vordergrund Kanonen der
berittenen Artillerie. Salt Lake Library Collection. Utah State Historical Society.
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Der Feldzug
Der Angriff der lndianer auf die Minenarbeiter brachte Connor zu der
Dberzeugung, daB er den Versuch unternehmen muBte, die Shoshonen
zu vernichten. Nur so konnte er fiir Sicherheit auf den Dberlandrouten
sorgen; nur so konnte der Indianerkrieg in dieser Region beendet werden, und nur so konnten die Siedler im Cache Valley in Frieden leben.
Dach Connor wollte iiberdies Vergeltung uben. Er war ,, uberzeugt davon, dafl sie (die Shoshonen) zu derselben Gruppe ziihlten, die in den vergangenen fanfzehn Jahren auf der Uberland-Postroute Einwanderer ermordet hatten, und dafl sie die Haupttiiter und Anfahrer bei den entsetzlichen Massakern
im vergangenen Sommer waren. "37 Connor beachtete den Appell vieler
Amerikaner gar nicht erst, die sich dafiir aussprachen, Mitleid mit dem
,,armen Eingeborenen (zu zeigen), der von dem unerbittlichen weifien Mann
aus seinen Jagdgrunden vertrieben wurde." Statt <lessen hatte der Colonel
die Absicht, die lndianer ,,auszulOschen." 38
Connor faBte einen verwegenen·Plan, der von der Armee der Vereinigten Staaten bis dahin noch nie bei einem Feldzug gegen die Indianer
im Fernen Westen angewendet warden war. ,,!ch beschlofl, sie (die
Shoshonen) zu bestrafen, falls es mir moglich war, auch wenn die Jahreszeit
wegen des kalten Wetters und des tiefen Schnees far einen Feldzug ungunstig
war. 39
Es war ein kiihner EntschluB, einen Winterfeldzug zu fiihren; uberdies bedeutete diese Entscheidung, etwas Neues und Unbekanntes zu
wagen; denn bislang war die US-Kavallerie nur in den Sommermonaten gegen die Indiimer zu Felde gezogen. Dach ein Angriff im Winter
bot eine Reihe von Vorteilen: In dieser Jahreszeit waren die Indianer
nicht so beweglich wie ublich und deshalb bei einer moglichen Flucht
langsamer; der Schnee behinderte ihr Vorankommen, und ihre Ponies
waren geschwacht, da die Tiere mit den Hufen die Schneeschicht wegkratzen muBten, um an das kargliche Futter zu gelangen. Unter diesen
Umstanden war es fiir die Indianer erheblich schwieriger, die Armee
rnit raschen, unerwarteten Angriffen zu attackieren und sich dann schnell
zuruckzuziehen. Samit verloren die Indianer einen der groBten Vorteile
bei den Auseinandersetzungen mit den Soldaten. Mit seinem Feldzug
zum BarenfluB im Jahre 1863, einem Winterfeldzug gegen die Indianer,
setzte Connor ein Beispiel, dem in den spa ten 60er und 70er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts viele andere Armeebefehlshaber folgten; denn
im Winter konnte die Armee viel wirkun,Risvoller gegen die vergleichsweise unbeweglichen Indianer kampfen.
II
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Bevor Connor seine Manner auf den Feldzug fuhrte, setzte sich Richter Kinney mit ihm in Verbindung; er ,,forderte die Truppen auf die Indianerhiiuptlinge Bear Hunter, San Pitch und Sagwitch Jestzunehmen." Doch
der Colonel hatte nicht die Absicht, diese Manner zu ergreifen, die schwerer Verbrechen angeklagt wurden. ,,!ch erkliirte dem US-Marshal Gibbs,
dafi die Vorbereitungen far meinen Feldzug gegen die Indianer bereits getroffen seien und dafi ich nicht die Absicht hatte, irgendwelche Gefangenen zu
machen. Aber ich sagte ihm auch, dafi er mich begleiten konnte." Offenbar
hatte Connor nicht die Absicht, gegeniiber den Shoshonen Gnade walten zu lassen. Marshal Gibbs nahm in ,,inoffizieller Funktion" am Feldzug teil und ,,leistete wirksame Hilfe bei der Versorgung der Verwundeten. Al
Am 22. Januar befahl Connor der K-Kompanie, die sich aus 72 Infanteristen des Dritten Regiments der California Volunteers zusammensetzte, aus Fort Douglas abzuriicken. Diese Manner wurden von zwolf Berittenen, ,,einem Trofi aus 15 Frachtwagen " und einem Kommandotrupp
mit zwei kleinen Kanonen begleitet. Die Einheit wurde mit Proviant fur
einen zwanzigtagigen Feldzug sowie mit groBen Munitionsvorraten
ausgeriistet. Selbst ein zufalliger Beobachter hatte erkannt, daB eine so
kleine Einheit nicht in der Lage gewesen ware, das groBe Indianerlager
am BarenfluB einzunehmen. Connor hatte auch gar nicht die Absicht,
die FuBsoldaten einzusetzen, um die Stellungen der Shoshonen zu erobern; statt <lessen sollte dieser ,,lnfanterie-Voraustrupp" ein Tauschungsmanover unternehmen. ,,Da ich iiberzeugt davon war, dafi Geheimhaltung der sicherste Weg zum Erfolg darstellte, beschlofi ich, die Indianer zu
tiiuschen, indem ich eine kleine Streitmacht vorausschickte; denn ich ging davon aus - richtigerweise, wie sich zeigen sollte -, dafi der Feind eine so kleine
Anzahl van Gegnern nicht farchtete." 42
Connor hoffte darauf, daB die indianischen Spaher berichten wiirden, die feindliche Einheit kame der schwerfalligen Frachtwagen wegen nur langsam voran, und daB die kleine Armee keine groBe Bedrohung darstelle. Derweil aber riickte Connors Hauptstreitmacht, die sich
aus Kavalleristen zusammensetzte, von den Indianern unbemerkt in
Nachtmarschen zum BarenfluB vor. Connors Plan ging dahin: Falls die
Shoshonen die Stellung hielten und gegen die lnfanterie kampften, um
dann nach ihrem Sieg die Frachtwagen pliindern zu konnen, bestand
vielleicht die Moglichkeit, einen Uberraschungsangriff auf das Indianerlager zu fiihren und es einzunehmen, sobald die Kavallerie eintraf. 43
Der Marsch der Infanterie zum 130 Meilen (ca. 210 Kilometer) entfernten Indianerlager dauerte eine Woche. Es war ein miihsames Vorankommen; die Manner ,, wiihlten sich den ganzen Tag durch den Schnee, schlie-
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fen nachts im Schnee und wurden van Sturmen gepeitscht, gepeinigt und entkraftet." Dieser harte Marsch brachte den Soldaten hohes Lob und Anerkennung ein, da sie ,,die schrecklichen Strapazen mit einer Standhaftigkeit
ertrugen, die ihresgleichen suchte und van keiner Armee, gleich welcher Nation, jemals ubertroffen wurde. N ach fiinf Tagen Marsch, als die Manner 73
Meilen (ca. 117 Kilometer) zuri.ickgelegt hatten, i.iberquerten sie ein
Hi.igelkette, gelangten am 26. Januar ins Cache Valley und verbrachten
die Nacht in der Ortschaft Mendon. Die Soldaten mu.Bten die Erfahrung
machen, daB in diesem Tal ein rauhes Klima herrschte, denn es war ,,bitterkalt, und der Schnee erreichte Hohen zwischen einem und vier Fufl (ca. 30
Zentimeter bis 1,20 Meter) [in Verwehungen]. In dieser Nacht schlofl die Kavallerie in Mendon zur Infanterie auf" 44
Der 25. Januar war ein geschaftiger Tag in Fort Douglas. Connor stellte
Sondereinheiten aus Soldaten der Kompanien A, H, K und M des Zweiten Kavallerieregiments der California Volunteers zusammen, die insgesamt 220 Mann stark waren. Major McGarry wurde zum stellvertretenden Kommandeur ernannt. Dann bereitete Connor die Truppe auf
einen langen und harten Feldzug vor. 45
Nachdem Connor und McGarry die Manner antreten lieBen und gemustert hatten, ri.ickten die Kolonnen der Kavallerie um 16 Uhr am Nachmittag aus dem Fort aus. In der darauffolgenden Nacht ritten die Manner 68 Meilen (ca. 109 Kilometer), ,,gegen den wilden Nordwind nach
Brigham City. Es war so kalt, ,,daft die Hande dermaflen schwach wurden,
dafl sie die Zugel nicht mehr halten konnten; Ohren und Nase wurden gefilhllos und taub, und Backenbarte und Schnauzer wurden vom Eis so fest zusammengeklebt, dafl es sehr schwer wurde, uberhaupt den Mund aufzubekommen. ,A6
Der Ritt unter diesen extremen Bedingungen war in der Tat auBergewohnlich. ,, Wie konnen sie (die Soldaten) diesen schrecklichen Nachtmarsch
je vergessen? Ein Mann fiigte hinzu: ,,Hell und strahlend standen die Sterne uber der tristen Erde, die mit tiefem Schnee bedeckt war; aber bitter und
streng war die Kalte. Der scharfe Nordwind jagte uber die Seen hinweg und die
Berghange hinunter und liefl mit seinem eisigen Atem jeden Bach und Flufl
erstarren. Die Feuchtigkeit in der Atemluft gefror, kaum dafl sie dem Mund
entwichen war, und hing als winzige Eiszapfen van den Barten der wackeren
Manner. Der Schaum und Schweifl ihrer Rosse lag starr und steif auf jedem
Haar, und nur durch standige Bewegung vermochten sie den frostklirrenden
Sturm zu ertragen."
Die Kavalleristen zeigten enormes Durchhaltevermogen und ri.ickten immer weiter voran. ,,Die ganze Nacht hindurch blieben die Soldaten in
den Satteln und stellten sich dem Winterwind, und ohne zu klagen erduldeten
11
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sie eine solche Kalte, wie diese Manner sie selbst in dieser Berglandschaft nur
selten erlebt hatten, falls uberhaupt. Die Stunden zogen sich endlos in die Lange, und kein Wort ft.el; nur dann und wann erklang ein Befehl, der das eintonige Stampfen der Hufe, das Schnauben der Rosse und das Klirren der Sabel in
ihren schimmernden Scheiden unterbrach. Dann, bei Anbruch der Morgendammerung, ritten die Kavalleristen, steif var Kalte, in die kleine Stadt ein." 47
Die Kavallerie erreichte Brigham City am 26. Januar um sieben Uhr
friih. An diesem Tag lagerte die Truppe in der Stadt. Acht Mannern hatte der Frost so schlimm zugesetzt, daB sie zuriickbleiben muBten, als
die Truppe am Abend dieses Tages wieder aufbrach: Um 22 Uhr zogen
die Soldaten nach Mendon weiter, wo sie am nachsten Morgen um sechs
Uhr frtih eintrafen. Wieder hatte ein Reihe von Mannern - Berichte sprechen von ,,12 bis 16" - dermaBen unter den Auswirkungen der bitteren
Kalte gelitten, daB sie nicht mehr weiter konnten und in der Stadt zuriickbleiben muBten. 48
In Mendon iiberholte die Kavallerie die Infanterietruppe. Das Manover, mit dem die Indianer getauscht werden sollten, wurde fortgefiihrt, indem man versuchte, ihnen eine geringere Anzahl anriickender
Soldaten vorzuspiegeln. Um dies zu erreichen, zogen die Truppenteile
getrennt weiter: Die Infanterie marschierte tagsiiber, wahrend die Kavallerie nachts vorriickte und im Schutz der Dunkelheit wieder zur Infanterie aufschloB. ,,Die Infanterie (marschierte) am Tag, die Kavallerie in

der Nacht, um den listigen Feind zu tauschen. "49
Dennoch waren die Berittenen den FuBsoldaten nahe genug, um sich
iiber sie lustig zu machen. ,,Zuerst hatten wir viel Spafl. Wir nannten sie

(die Infanteristen) 'Laujburschen ', weil sie, bepackt mit ihren Ranzen und Flinten, dahinstapften." Doch solche Scherze der Berittenen fanden die Infanteristen, die sich zu FuB <lurch den Schnee qualen muBten, gar nicht
lustig. Ein Kavallerist berichtete: ,,Ich und mein bester Freund (Adolphus

Rowe) hatten eine tolle Zeit, bis einige Burschen van der Infanterie sauer wurden und uns Prugel androhten; also muflten wir aujhoren, Scherze uber die
Jungs zu machen." Trotz des anstrengenden Marsches blieb die Moral
der Truppe gut. ,,Die gesamte Kompanie (K) war in bester Stimmung und
brannte darauf zum Indianerlager zu gelangen und die Sache zu erledigen.
Einige (Soldaten) waren glUcklich daruber, dafl wir zum erstenmal in eine
Schlacht zogen. ,,so
Es ist nicht bekannt, wieviel die Indianer iiber die anriickende Armee wuBten, als die Soldaten am Abend des 28. Januar in Franklin, Idaho,
eintrafen. Diese kleine Mormonensiedlung lag im nordlichen Teil des
Cache Valley; keine andere Ortschaft befand sich so nahe am Lager der
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Shoshonen. Die Einwohner Franklins hatten Brigham Youngs Ratschlag
beherzigt, da!5 es billiger sei, ,,einen Indianer zu fattern, als gegen ihn zu
kampfen "; deshalb gaben die Bewohner der Ortschaft ihren N achbarn,
den Shoshonen, Nahrungsmittel. Zwar wurde diese Ma!5nahme von den
wei!5en Biirgern Franklins als Belastung empfunden; doch hielt man sich
daran, warm immer moglich. Die Bewohner des Ortes trugen ihr uberschiissiges Getreide und Mehl zusammen, das dann in eine Kiste kam,
aus der die Nahrungsmittel unter den lndianern verteilt wurden. Doch
viele Einwohner trauten den Shoshonen nie giinzlich und betrachteten
diese Lebensmittelverteilungen und die Notwendigkeit, Tag und Nacht
iiber ihr Vieh wachen zu miissen, als erhebliche Belastungen. Alexander Stalker berichtete, da!5 die Bewohner Franklins stets ,,nur den Anschein van Freundschaft (gegeniiber den Shoshonen) aufrecht erhielten, der jedoch in volligem Widerspruch zu unseren wahren Gefahlen stand. "51
Mitunter nahmen die Indianer eine bedrohliche Hal tung ein. Am 27.
Januar ritten Hiiuptling Bear Hunter und eine Gruppe von Kriegern nach
Franklin und verlangten zwolf Sack Mehl zu je zwei Scheffeln (zwei
Scheffel = ca. 70 Kilo). Diese Menge wurde ihnen iibergeben; dann aber
wollten sie mehr. Als die Siedler sich weigerten, ,, vollfiihrten die lndianer
einen Kriegstanz" im Haus des ortlichen Mormonenbischofs und machten mit ihren Tomahawks drohende Gesten. 52
Am 28. Januar kehrten drei Indianer nach Franklin zuriick, um dort
erneut Getreide zu verlangen. Sie begaben sich zum Yater von William
Hull, einem Einwohner Franklins, und iiberbrachten ihm eine Anweisung des Mormonenbischofs, die besagte, da!5 den Shoshonen Weizen
iibergeben werden sollte. William Hull wurde zum Getreidespeicher
geschickt, um dort gemeinsam mit zwei Indianerjungen den Weizen in
Siicke zu fiillen. Gegen siebzehn Uhr nachmittags hatten sie zwei der
drei Packpferde beladen, als William plOtzlich sah, da!5 sich aus siidlicher Richtung Soldaten der Stadt niiherten. William beherrschte ein paar
Brocken der Shoshonensprache und sagte: ,, Da kommen die Toquashos
(Soldaten). Vielleicht werden alle Indianer getatet." Die Shoshonen erwiderten: ,, Vielleicht werden auch die Toquashos getotet." Dann sprangen die Indianer auf ihre Pferde und preschten so schnell nach Norden davon,
da!5 sie verga!5en, das dritte Packpferd mitzunehmen, das mit Getreidesiicken beladen war. 53
Es kann kaum angezweifelt werden, da!5 die Shoshonen vor der anriickenden Infanterie gewarnt worden waren, doch ist es sehr unwahrscheinlich, da!5 sie von der gro!5en Kavallerie-Einheit wu!5ten, die den
Fu!5soldaten folgte. Die Warnung vor dem Heranriicken der verhiiltnis-

29

maJSig kleinen lnfanterie-Einheit erfolgte vermutlich nach Einbruch der
Dunkelheit. Falls die Indianer gewarnt waren, daB eine groBe Truppe
anriickte, zeigten sie sich jedenfalls nicht sonderlich besorgt, oder sie
hielten es fiir klug, rnit GegenmaBnahmen bis zum nachsten Morgen zu
warten. Wie es auch gewesen sein mag: Die Shoshonen befanden sich
am nachsten Morgen noch in ihrem Lager, als Connors Truppen angriffen.
Die Indianer ,,hatten die Stadt kaum verlassen, als der Futtermeister in
Begleitung zweier anderer Soldaten erschien." Die Manner ,, trafen die erforderlichen Regelungen zur Versorgung mit Heu, Hafer usw." und wurden am
Abend des 28. lanuar gastfreundlich von den Mormonen in Franklin
aufgenommen. Auch die Soldaten wurden von den Bewohnern der
Stadt mit Freude empfangen, und viele Manner nahmen die Einladung
an, zum Abendessen nach Franklin zu kommen. Einige Soldaten durften an diesem Abend in den Hausern bleiben, in denen man sie bewirtet
hatte, und die Bewohner Franklins versorgten die Manner, die drauBen
vor der Stadt blieben, rnit Holz, so daB sie groBe Lagerfeuer entfachen
und sich daran warmen konnten.55 Die Mormonen taten, was in ihrer
Macht stand, um es den Mannern, die kurz darauf in die Schlacht zogen, so behaglich wie moglich zu machen.

30

Shoshone-Indianer: Drei Frauen und ein Baby auf einem Wiegenbrett. Aufgenommen in
Indian Dick's Lodge. Foto von W. H . Jackson vom 10. Oktober 1878.
(Smithsonian Institution Nat. Anthropological Archives, Bur. American Ethnology Col.,
Neg. No. 1690.)
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Blick auf Hauptling Washakies Dorf unweit von South Pass in den Wind River Mountains. Foto von W. H . Jackson, 1870. Utah State Historical Society.

Shoshone Zelt: Innenansicht von Indian Dick's Tipi. Foto von W. H. Jackson, 10. Oktober
1878. (Smithsonian Institution National Anthropological Archives, Bur. American
Ethnology Col., Neg. No. 1697)
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Shoshonen-Lager unter Hauptling Washakie in den siidlichen Auslaufern der Wind
River Mountains, Wyoming. Foto von W. H . Jackson 1870. (Smithsonian Institution Nat.
Anthropological Archives, Bur. of American Ethnology Col., Neg. No. 1667)

Der Bear River 1995 unweit der Stelle, wo die Armee Connors ihn durchquerte.
(Courtesy of Melvin Winkler)
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Foto des Schlachtfeldes am Biirenfluf5 mit den eingezeichneten Bewegungen der Truppe
irn Kampf vom 29. Januar 1863. Courtesy, Maj. F. B. Rogers. Foto von 1938. Utah State
Historical Society.

Blick vom Battle Creek zur Westseite des Tales, wo einige der lndianer flilchteten. Man
beachte das Weidengeflecht irn Vordergrund. Foto von Charles Kelly, 1938. Utah State
Historical Society.
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Die Schlacht
Ursprunglich hatte Connor seine Armee am 29. Januar 1863 um ein Uhr
fri.ih aus Franklin hinaus fi.ihren wollen, um das elf Meilen (ca. 18 Kilometer) entfernte Indianerlager noch vor Anbruch der Morgendammerung einzukreisen. Doch dieser Marsch wurde aufgeschoben, weil
Connor Schwierigkeiten hatte, Einwohner der Stadt zu finden, die bereit waren, seine Truppe zur Furt am BarenfluB zu fi.ihren. SchlieBlich
erklarten sich zwei Bruder - Edmund und Joseph Nelson - bereit, diese
Aufgabe zu ubernehmen. Doch die Verzogerung hatte zur Folge, daB
die Infanteristen mit den Frachtwagen und Kanonen erst nach drei Uhr
in der Fri.ihe abrucken konnten. Die Kavallerieeinheiten folgten eine
Stunde spater, nachdem die Manner nach ihrer Ankunft in der Stadt
nur drei Stunden Ruhepause gehabt hatten. 56
Zwei Meilen (ca. drei Kilometer) auBerhalb Franklins uberholten die
Kavallerie-Kompanien die Frachtwagen und die zwei kleinen Geschutze, deren Vorankommen durch den tiefen Schnee verlangsamt wurde.
Wieder einmal erwiesen sich die Rader der Frachtwagen und der Haubitzen als schwerfiillig und hinderlich angesichts der Schneedecke, die
mindestens zwei FuB (ca. 60 Zentimeter) hoch war, wie Berichte besagen. William Hull, der junge Mann aus Franklin, der das Heer auf dem
Feldzug begleitete, berichtete spater, daB der Schnee - wahrscheinlich
in Verwehungen - so gar drei FuB (fast einen Meter) hoch lag. Das Wetter
wurde als ,,klar und kalt" beschrieben, und wieder einmal hatten die
Manner unter den niedrigen Temperaturen zu leiden. 57
Vier Meilen (ca. 7 Kilometer) vom Indianerlager entfernt, uberholte
die Kavallerie im Trab die Soldaten der Infanterie-Kompanie, die sich
muhsam zu FuB durch den Schnee kampften. Die Berittenen gelangten
zu einem Steilhang, von der aus man den FluB und das Lager der
Shoshonen im fruhen Morgenlicht uberschauen konnte. Connors Befi.irchtungen, die lndianer wurden die Flucht ergreifen, erwiesen sich
als unbegrundet: Nichts deutete darauf hin, daB die Shoshonen ihr Lager verlassen wollten. Durch seinen Feldstecher konnte der Colonel zum
erstenmal einen Blick auf die indianische Stellung werfen. 58
Durch den Rauch der Lagerfeuer sah Connor mehr als 70 Hutten
oder ,,wick-i-ups", die sich am trockenen Bett eines Baches reihten, der
damals ,,Beaver Creek" genannt wurde. Nach diesem blutigen Tag erhielt er den Namen ,,Battle Creek". Die indianischen Hutten waren ,,im
unteren Teil durch Erde und Felsbrocken gut geschutzt." 59 Die Stellung der
Shoshonen verlief uber eine dreiviertel Meile hinweg (ca. einen Kilome-
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ter) den FluBlauf entlang, der an dieser Stelle von S-fOrmiger Gestalt
war. Dies ermoglichte es den Shoshonenkriegern, den Gegner aus den
verschiedensten Positionen unter Feuer zu nehmen, wahrend es fiir
Angreifer keine Moglichkeit gab, einen konzentrierten BeschuiS auf irgendeinen Punkt des Lagers zu richten, um dessen Einnahme zu erleichtern. Somit waren die Angreifer gezwungen, zuerst groiSe Teile des
gesamten Lagers einzunehmen, um es wirkungsvoll kontrollieren zu
konnen. Ein Landvorsprung, der Cedar Point" ( Zeder-Steilhang")
genannt wurde, ragte an der nordlichen Seite in die FluiSebene hinein eine strategisch giinstige Stellung fiir die Indianer, denn dieser Landvorsprung schiitzte ihr Lager vor einem Flankenangriff von der linken
Seite, sofern man die Vorteile dieser Verteidigungsstellung richtig nutzte.60 Das Lager selbst befand sich in einer ,,tiefen, trockenen Senke, die zwischen sechs und zwolf Fufl (ca. zwei bis vier Meter) tief und zwischen dreiflig
und vierzig Fufl (ca. zehn bis dreizehn Meter) breit war. "61
Die Seitenwande der Senke waren durchgehend steil, mit Ausnahme von ,,nur drei Stellen, an denen ein Pferd ins Lager hinein oder herausgefahrt werden konnte", da fiir die Tiere ein leichter Zugang zur Senke
und damit zum Lager erforderlich war. Das FluiSbett verlief in ungefahrer Nord-Siid-Richtung. Auf der ostlichen Seite, gegeniiber der Furt
durch den BarenfluiS und der Vormarschlinie des Heeres, hatten die
Shoshonen ,, Stufen in den Uferboschungen angelegt, so dafl es ihnen moglich
war, zu feuern und sich dann sofort in Deckung zu werfen." Im Schutz dieser
Stufen konnten die Shoshonen ihre Waffen nachladen, bevor sie weiter
nach oben vorriickten, um erneut zu schieiSen. ,, Weiden waren ineinander
verschlungen und verfiochten, so dafl ein Mann sich nur mit erheblichen Schwierigkeiten einen Weg hindurch bahnen konnte." Die Indianer ,,hatten die Weiden auf eine Art und Weise angeordnet und ineinander verfiochten, dafl sie als
Aufiage far ihre Gewehre geeignet waren; uberdies hatten sie gegabelte Aste in
den Boden gesteckt, die dem gleichen Zweck dienten. "62 Zusatzlich bedeckten Weiden das FluiStal in der Nahe der indianischen Stellung im SU.den
- ein so dichtes Gestriipp, daiS die Armee dort nur mit Schwierigkeiten
ihre Gefechtsformation einnehmen konnte. An vielen Stellen stellte dieser ,,Dschungel" aus Weiden ein so groiSes Hindernis dar, daiS die Soldaten unrnoglich zu Pferde vorriicken konnten und auch nicht in geraden Gefechtslinien als Infanterietruppe zu manovrieren vermochten. 63
Ihre Verteidigungsanlagen brachten den Indianern allgemeines Lob
von den Soldaten ein, die noch erhebliche Probleme haben sollten, die
gegnerischen Stellungen einzunehmen. Das Shoshonenlager wurde als
Miniatur-Sewastopol" bezeichnet- nach jener Stadt, die sich im Krim11

11

36

11

krieg ihrer geschickten und ausgefeilten Verteidigung wegen Ruhm erworben hatte. 64 Uberdies hatten die Indianer in der Niihe ihrer Defensivstellungen an vielen Punkten den Boden aufgegraben und auf diese
Weise so etwas wie ,,Schiitzenlocher" geschaffen, aus denen sie Angreifer unter BeschuB nehmen konnten. Ein Beobachter stellte fest, daB die
Indianer sich ,,in zwolf Monaten Arbeit keine besseren Verteidigungsstellungen durch Ausnutzung der naturlichen Gegebenheiten hiitten verschaffen konnen ", und daB ,,die Stellungen van jedem uneingeschriinkt bewundert wurden, der sie zu sehen bekam und mit der indianischen Kriegsfahrung vertraut
war."65
Einige Soldaten vermuteten, daB die Verteidigungsanlagen das Ergebnis sorgfaltiger Planung und Errichtung <lurch die Shoshonen waren. Diese Annahme ist sehr zweifelhaft, denn man kann diesen
,, Verteidigungsanlagen" durchaus unkriegerische Zwecke zuschreiben:
Die Stufen in den Wanden der Uferboschung, zum Beispiel, waren vermutlich angelegt worden, um den Stammesmitgliedern den Zugang und
das Verlassen des Lagers zu erleichtern. Uberdies hatte man den Platz
fur das Lager nicht nach den Gesichtspunkten einer bestmoglichen Verteidigung gewiihlt, sondern vor allem deshalb, weil sich in der Niihe
heiBe Thermalquellen befanden, die dem Lager im Winter zur Warmeversorgung dienten. AuBerdem bot die Senke dem Lager Schutz vor
dem Wetter, und die Weidengeflechte sollten vermutlich nicht zur Abwehr von Feinden, sondern als Windbrecher dienen; viele der Indianerhiitten waren aus diesen Geflechten und aus Gras errichtet. 66
Die gegabelten Stocke schlieBlich dienten moglicherweise als Auflage fur holzerne Stabe, an denen Nahrungsmittel iiber den Feuern gekocht oder gebraten wurde. Dariiber hinaus behinderten die dichten
Weidengeflechte an der Siidseite des Lagers die Shoshonen in ihrer Beweglichkeit, ja, sie machten sogar eine rasche Flucht aus dem Lager
unmoglich. Das groBte Problem, was die Lage der Indianersiedlung
betraf, war die Tatsache, daB sie sich am FuB eines sehr steilen Hanges
erstreckte, so daB die Soldaten von den Steilwanden aus in das Lager
hinunterschieBen konnten; im Falle einer Niederlage ware den Indianern der Fluchtweg iiber diese ,,Feuerlinie" versperrt gewesen. Dies
wiederum bedeutete, daB sie nicht in samtliche Richtungen fliehen konnten; statt <lessen blieb ihnen nur ein Fluchtweg in jene Richtung, in der
sie vom Gegner noch leichter abzufangen und zu toten waren. DaB die
geographische Lage der Ansiedlung ein Schwachpunkt war, zeigte sich
auch darin, daB die Shoshonen von einem zahlenmaBig unterlegenen
Gegner wirkungsvoll eingekesselt werden konnten. Anfangs hatte die
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Lage des indianischen Siedlungsplatzes zu einer effektiven Verteidigung
beigetragen. Spater wurde sie zu einer tbdlichen Falle.
Ober die Zahl der Indianer wurde ,,in unterschiedlicher Hohe berichtet;
die Angaben schwanken zwischen 350 und 700 Personen. "67 Beide Zahlen
sind plausibel. Fiir gewohnlich konnte man davon ausgehen, daB etwa
ein Viertel der Bewohner einer indianischen Ansiedlung Manner waren, die an einem Krieg teilnehmen konnten. Im vorliegenden Fall hatte
die Anzahl der kampffahigen Krieger also zwischen 88 und 175 betragen. Nach der Schlacht berichtete Connor, daB ,,der Feind ungefdhr 300
Krieger hatte, von denen die meisten mit Gewehren gut bewaffnet waren und
uber reichlich Munition verfagten. "68 Diese Aussage ist vermutlich eine
Obertreibung, in der sich die Neigung eines Truppenkommandeurs spiegelt, die Zahl der Feinde in einer Schlacht hoher zu veranschlagen, als
sie tatsachlich gewesen ist; in Connors Fall kam der Wunsch hinzu, mit
dieser Zahl anzudeuten, seine Soldaten hatten ausschlieBlich erwachsene, kampffahige Krieger getotet. Denn hatte Connor die Zahl der Krieger niedriger veranschlagt, als es die ,,offiziellen" Angaben iiber die
Anzahl der getoteten lndianer aussagten, hatte er damit zugegeben, daB
auch viele Frauen und Kinder ermordet wurden.
Vor Ausbruch der Schlacht befand Connor sich auf dem Steilhang,
der sich iiber dem BarenfluB und dem Lager der Shoshonen erhob. Er
befurchtete, daB viele Shoshonen den Versuch unternehmen wiirden,
aus ihrem Lager zu fliehen. Deshalb beschloB er, gar nicht erst auf das
Eintreffen der Infanteristen, der Geschiitze und Frachtwagen zu warten, sondern das feindliche Lager bereits anzugreifen, bevor seine gesamten Streitmacht versammelt war. Den Soldaten wurde der Befehl
erteilt, abzusitzen und zu laden, so daB die Waffen beim bevorstehenden Angriff feuerbereit waren. Dann stiegen die Manner wieder in die
Sattel und machten sich bereit, auf das feindliche Lager vorzuriicken. 69
John S. Lee, ein Soldat der K-Kompanie, berichtete, daB die ,,ganze Kompanie in guter Stimmung war und daraufbrannte, dort runterzukommen (ins
lndianerlager) und die Sache zu erledigen." Da die meisten Manner keine
Vorstellung davon hatten, wie es bei einem Gefecht zuging, ,, waren einige von ihnen glUcklich, zum erstenmal in eine Schlacht zu ziehen." Lee fiigte
hinzu: ,, Wir waren guten Mutes, bis wir zum Flufl gelangten; dann bekam ich
es ein bifichen mit der Angst zu tun. Junge, Junge, sah dieser Flufl ubel aus. Er
war halb zugefroren, und das Wasser jagte nur so dahin. "70
In Berichten wird der BarenfluB an der Furt als,, uber siebzig Yards (ca.
65 Meter) breit und zwischen drei und vier Fufl (ca. einen Meter) tief" beschrieben. Die Stromung war stark, und im Wasser ,,schossen grofle Eis38

blOcke dahin ... sie trieben den Flufl hinunter und machten den ilbergang sehr
schwer. Oft drohten diese EisblOcke, die Pferde umzuwerfen." Fast jeder Soldat bekam beim Durchfurten des Barenflusses trotz seines Pferdes nasse Fii.ISe, ,, was far die Manner bei der klirrenden Kiilte eine harte Sache war. "71
Viele Pferde scheuten vor dem Wasser und muBten hineingezwungen
werden. Einige Tiere waren dermaBen widerspenstig, daB ,,zwei alte
Knaben van ihren Pferden abgeworfen wurden. "72
Connors letzte Anweisungen an seine Manner, bevor er sie in die
Schlacht schickte, machten einmal mehr deutlich, welcher Ausgang dieser Auseinandersetzung dem Colonel vorschwebte. Spater behauptete
er zwar, die Frauen und Kinder waren im Verlauf der Schlacht ,,ungliicklicherweise" getotet worden, <loch was er vor Beginn des Kampfes sagte,
laBt vollkommen andere Absichten erkennen.
Bei der Befehlsausgabe verglich der Colonel die Indianer mit Ungeziefer, das ausgerottet werden musse; uberdies geht aus seinen AuBerungen hervor, daB seiner Meinung nach sogar die Kinder getotet werden muBten. William Hull, der zugegen war, berichtete spater, daB
Connor seinen Mannern den Befehl erteilte: ,, TOtet sie alle ... aus Nisse
kriechen Liiuse hervor. "73
Connor teilte sein Heer auf, indem er Major McGarry mit den Kompanien K und M mit der Order losschickte, das Indianerlager etwa eine
Dreiviertelmeile (uber einen Kilometer) entfernt einzukreisen, um dann
anzugreifen, indem in nordlicher Rich tung uber die Flanke der Stellung
vorgestoBen werden sollte. 74 Doch der Colonel handelte uberstiirzt, als
er nur einen Teil seiner Truppen gegen die bedrohlichen Stellungen der
Shoshonen schickte, insbesondere, wenn man berucksichtigt, daB die
Kompanien A und H kurz darauf den FluB uberquerten und zur Unterstiitzung bereitgestanden hatten. Die Flankenangreifer unter McGarrys
Befehl umfaBten wahrscheinlich nur 70 oder 80 Mann und waren vermutlich in der Unterzahl - und diese Manner sollten fiir Connors Fehler
teuer bezahlen.
Erst als die Soldaten sich den Stellungen der Shoshonen naherten,
erhielten sie ein genaues Bild uber die Art und Weise des indianisches
Widerstandes. ,,Nachdem wir den Flufl durchfurtet hatten und sahen, was
die Indianer far uns aufgebaut hatten, wuflten wir alle, daft es nicht Leicht werden wii.rde", erinnerte sich John S. Lee. ,,Nie im Leben hatte ich so viele
Indianer gesehen. Es sah aus, als hiitten siimtliche Indianer des Territoriums
sich versammelt, um gegen uns zu kiimpfen. Sie kreischten, tanzten und stieflen Schreie aus. Die Szenerie erinnerte mich an ein Hornissennest." 75
Die Verwirrung im lndianerlager war vermutlich darauf zuruckzu-
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fuhren, dalS die Shoshonen erst beim Angriff erwacht waren und nun
hastig versuchten, ihre Verteidigung zu organisieren. Mae Timbimboo
Parry, die sich auf Berichte stiitzte, die sie von Dberlebenden der Schlacht
erhielt, schilderte spater, was die Shoshonen unternahmen. ,,Sie ergriffen

rasch ihre Bogen und Pfeile, ihre Tomahawks und ihre wenigen Gewehre. Einige Indianer waren dermaflen erschreckt, dafl sie sich die erstbesten Gegenstiinde in Reichweite schnappten, die sich zum Kiimpfen eigneten." Manche benutzten sogar Schalen und Korbe aus Weidengeflecht, um sich damit zu
wehren. 76
Obwohl sie auf den Angriff vollig unvorbereitet waren, zeigten einige Shoshonenkrieger Mut und Draufgangertum, als sie die Soldaten
herannahen sahen, ,,gerade als die ersten Strahlen des Morgenlichts auf das
Weidengeflecht unmittelbar vor der Senke fielen." Einer der ,,Hiiuptlinge ga-

loppierte vor den Kriegern am Rand der Senke auf und ab, feuerte sie an und
schwang seinen Speer", an dem einige Soldaten den Skalp einer weilSen
Frau zu sehen glaubten - wahrscheinlich der Frau eines Pioniers, die
kurz zuvor von den Indianern getotet warden war. Die Shoshonen verhohnten und beschimpften die weilSen Manner in bestem Englisch und
afften die Befehle nach, die den Kavalleristen gegeben wurden, als sie
sich vor den indianischen Stellungen verteilten, indem die Krieger standig wiederholten: ,,Zu viert links, zu viert rechts." Dberdies verspotteten
die Shoshonen den Gegner, indem sie ihn aufforderten, <loch endlich
anzugreifen, und riefen: ,,Na los, ihr kalifornischen Hurensohne. "77
McGarry, der mit den Kompanien K und M vorriickte, kampfte sich
geradewegs in Richtung des strategisch wichtig gelegenen Zeder-Steilhangs vor, erkannte aber rasch, dalS es unmoglich war, mit seinen verhaltnismalSig wenigen Mannern ein so grolSes feindliches Lager einzukreisen. SchlielSlich nahm er die Herausforderung der lndianer zum
Kampf an. Die Shoshonenkrieger ,,machten einen Ausfall und brachen zu

Fufl und zu Pferde aus ihren Verstecken hervor ... gleichzeitig griffen wir an. "78
McGarry befahl seinen Leuten, abzusitzen und den Vormarsch auf
die indianischen Stellungen fortzusetzen, wobei schon bei der ersten
Salve der Shoshonen ein Mann verwundet wurde. DalS die Kavalleristen von den Pferden stiegen, war taktisch sinnvoll, da die Soldaten auf
diese Weise beweglicher waren, wirkungsvoller manovrieren und ihre
Schusse besser aufeinander abstimmen konnten. Doch die Soldaten
mulSten sich natiirlich um die Pferde kiimmern. Deshalb wurde jeder
vierte Mann dazu abgestellt, die Tiere zu halten und zu beruhigen, wodurch die Zahl der Angreifer um ein Viertel verringert wurde und allenfalls noch sechzig Mann betrug. Die Soldaten riickten zu FulS weiter
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var, wahrend die Offiziere im Sattel blieben. Als der Befehl ,,Angriff"
erteilt wurde, zogen die Indianer sich in die Senke zuriick. ,, Die Truppen
riickten bis zu ihrem (der Senke) Rand var, wo sie van einem morderischen
Beschufl empfangen wurden, ohne dafl sie einen Indianer zu sehen bekamen die Weiden verdeckten die Shoshonen ganzlich. "79
Ein Reporter der Deseret News schrieb spater malerisch-verklart, daf.S
die Manner ,, wie die Blatter im Herbst fielen ", doch die Wirklichkeit war
alles andere als romantisch. 80 Lieutenant Darwin Chase, der an der Spitze
der Kompanie K ritt, erhielt zuerst eine Kugel in den Arm; dann wurde
er iiber dem Herzen in die Brust getroffen, und der linke Lungenfliigel
wurde durchbohrt. Obwohl todlich verwu:ndet, blieb Chase noch zwanzig Minuten auf dem Pferderiicken ,, und trieb seine Manner zum Kampf
an", bevor er schlief.Slich das Schlachtfeld verlief.S. Nachdem auch die
Kompanien A und H den Fluf.S durchfurtet hatten, riickten sie var, um
in die Schlacht einzugreifen. Captain Daniel McLean, der die H-Kompanie fiihrte, bekam einen Treffer ins rechte Handgelenk, wobei ihm
sein Revolver aus der Hand geschleudert wurde. ,,Als er mit der linken
Hand einen anderen (Revolver) zag, traf ihn eine Kugel in die Leistengegend
und zerschmetterte den Gelenkknochen. "81 Gleichzeitig wurde sein Pferd
getroffen, und der Captain stiirzte mitsamt dem Tier zu Boden. 82 Dach
nicht nur die Offiziere lenkten das Feuer der Indianer auf sich. Der Harnist der K-Kompanie, Christian Smith, blies ,,Gefechtsbefehle", die bei
der Schlachtaufstellung helfen und die Soldaten in die jeweils giinstigsten Positionen bringen sollten. Offenbar erkannten die Shoshonen, daf.S
Smiths Hornsignale wichtig fiir die Bewegungen der Angreifer waren,
und richteten ihr Feuer auf ihn. Er wurde in die Brust getroffen und
getOtet. 83
Der erste Angriff der Kavallerie war aufgehalten warden, doch ,,es
gab keinen Riickzug der Truppen aus den einmal eroberten Stellungen." Inzwischen waren ,,mehrere Manner gefallen und eine ziemlich grofle Anzahl
schwer verwundet." Den Soldaten wurde befohlen, ihre Munition nicht
zu verschwenden und sich var dem Beschuf.S des Feindes in Deckung
zu bringen. Den Mannern blieb kaum eine andere Wahl, als sich in ihren
Stellungen flach in den Schnee zu werfen. Nun begannen die Indianer
mit Tauschungsmanovern, um die Kavalleristen zu veranlassen, auf
vermeintliche Ziele zu schief.Sen und somit ihre Munition zu vergeuden.
Die Shoshonen hielten ,,alte Hiite und Lumpen iiber dem Rand der Senke in
die Hohe", um das Feuer der Soldaten darauf zu lenken, doch nur wenige fielen auf diese List herein. 84
Daf.S Connor trotz des massiven feindlichen Feuers Gelassenheit be-
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wahrte, machte seinen Mannern Mut. Binnen fiin£ Minuten nach Ausbruch des Gefechts erschien der Colonel auf dem Riicken eines riesigen
Pferdes auf dem Schlachtfeld. Im gesamten Verlauf des Kampfes blieb
er im Sattel, obwohl die Kugeln dicht an ihm vorbeipfiffen. Bis auf zehn
Schritt Entfernung naherte er sich den indianischen Stellungen, wahrend er die Bewegungen seiner Truppen befehligte. Berichten zufolge
durchschlug eine Kugel Connors Hut, ohne daB er am Kopf getroffen
wurde. Er wurde spater als ,,so kuhl und gelassen" geschildert, ,,als hatte
er eine Parade abgenommen." Ein Reporter schrieb, daB Connor ,,seinen
mutigen Mannern ein Beispiel an unerschrockener Tapferkeit gab, das zum
einen das ungebrochene Vertrauen erklarte, das alle in ihn setzten, und zum
anderen der Grund far die Zuneigung war, die seine Manner far ihn empfanden, weil Connor ein Heerfahrer war, der sich dart befand, wohin die Pflicht
ihn rief" Doch Connors Tapferkeit grenzte an Selbstmord, und daB er
iiberlebte, obwohl so viele Schiisse auf ihn abgefeuert wurden, erschien
zeitgenossischen Beobachtern als ein Akt der ,, Vorsehung". 85
Connor gab spater zu: ,,lch sah ein, daft es unmoglich war, sie (die lndianer) aus ihren Stellungen zu werfen, ohne grofte Opfer an Menschenleben zu
bringen "; deshalb beschloB er schlieBlich, auf das Eintreffen der lnfanterie zu warten, bevor er einen weiteren Angriff unternahm, bei dem er
die gesamte Streitmacht seiner Kavalleristen erneut als unberittene Truppe einsetzte. So mufSten die Manner eine halbe Stunde im Schnee liegen
bleiben, bis die FuBsoldaten anriickten. Die Infanteristen der Kompanie
K unter dem Befehl von Captain Hoyt erreichten schlieBlich den FluB.
Sie hatten anfangs aber kaum die Moglichkeit, ans andere Ufer zu gelangen. Tapfer ,,versuchten einige von ihnen ... (das Wasser zu durchqueren,
indem) sie sich in den Fluft sturzten, doch sie muftten einsehen, daft er zu tief
und die Stromung zu stark war, und so zogen sie sich zuruck." Connor ,,erteilte umgehend einer Kavallerieabteilung den Befehl, Pferde zu den lnfanteristen zu fahren, um ihnen ans andere Ufer zu helfen ", doch viele der FuBsoldaten wurden durchnaBt, als sie den FluB durchfurteten, und begaben
mit sich steif gefrorener Kleidung in die Schlacht. 86 ,, Viele Manner ...
(hatten) sich die Fufte so schlimm erfroren, daft sie kaum noch gehen konnten,
und andere ... (hatten) Erfrierungen an den Fingern davongetragen, so daft sie
nicht einmal sagen konnten, ob sie eine Patrone in den Handen hielten, sofern
sie nicht nachschauten, um sich davon zu uberzeugen. "87
Wahrend die Infanterie heranriickte, iiberdachte Connor seine Plane, um einen taktischen Vorteil gegeniiber den Shoshonen zu erringen.
Er befahl Major McGarry, sich 20 Mann zu nehmen und die indianische
Stellung im Norden von der Flanke aus anzugreifen. Als die FuBsolda42

ten eintrafen, erteilte Connor ihnen den Befehl, McGarrys Flankenangriff zu unterstiitzen. McGarrys Manner riickten im Laufschritt vor. Es
gelang ihnen, an die Flanke des Shoshonenlagers heranzukommen, indem sie den Zeder-Steilhang iiberquerten. Einige Soldaten kletterten die
steilen Hange des Landvorsprungs hinauf, der sich hinter dem
Shoshonenlager erhob; von dort aus konnten sie direkt auf jeden Indianer hinunterschie!.Sen, den sie erblickten. 88
Es war ein kluger Schachzug Connors, seinen Angriff auf die Flanken der indianischen Stellungen zu richten. Er hatte Fort Douglas mit
dreihundert Mann verlassen, doch die Kalte hatte bewirkt, da!.S viele
Soldaten in Ortschaften zuriickgeblieben und somit aus der kampfenden Truppe ausgeschieden waren. Dberdies trafen die Manner mit den
Geschiitzen und den Frachtwagen zu spat ein, um ins Gefecht einzugreifen, und ein Viertel der Kavallerietruppe war dazu abgestellt, sich
um die Pferde zu kiimmern. Nach Connors Schatzung waren zu keinem Zeitpunkt mehr als 200 seiner Manner gleichzeitig am Gefecht beteiligt.89 Einige Soldaten waren derma!.Sen versessen darauf, an der
Schlacht teilzunehmen, da!.S sie in die Kampfe eingriffen, obwohl sie
anderslautende Befehle erhalten hatten. ,, Selbst die (Soldaten), die dazu
abgestellt waren, uber die Pferde zu wachen, verlieflen die Tiere und stUrzten
sich in die Schlacht. "90 Doch ihre Teilnahme an den Kampfen bedeutete
keine bedeutsame Anderung, was die Gesamtzahl der Manner betraf,
die in die Gefechte verwickelt waren. Viel entscheidender war Connors
Befehl: Indem er den Angriff seines verhaltnismii!.Sig kleinen Heeres auf
einen einzigen Punkt der indianischen Verteidigungslinie richtete, verschaffte er seinen Miinnern an eben diesem Punkt eine wahrscheinliche
zahlenma!.Sige Dberlegenheit, die es den Soldaten ermoglichte, ihre iiberlegenen Waffen einzusetzen und ihre bessere Taktik bei der Koordinierung des Angriffs und der Einnahme giinstiger Schu!.Spositionen ins Spiel
zu bringen.
Als die Armee schlie!.Slich in Stellung war, konnten die Soldaten die
Nordflanke des lndianerlagers aus drei verschiedenen Richtungen unter Feuer nehmen. Als Connor beobachtete, da!.S dieser Flankenbeschu!.S
die Shoshonen immer weiter aus diesem Teil der Senke zuriicktrieb, rief
er: ,, Vorwiirts! " und befahl seinen Leuten einen erneutenAngriff. Schreiend stiirmten die Soldaten voran und erreichten die indianischen Stellungen. Dieser Sturmangriff fiihrte die Manner bis dicht an den Gegner
heran, doch die Shoshonen leisteten ungebrochenen Widerstand und
setzten den Kampf fort, um ihre Stellungen halten zu konnen und ihre
Hutten und Familien zu schiitzen. Nach Schatzungen dauerten die
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Kampfhandlungen ,,anderthalb bis zwei Stunden." Die Schlacht wurde
verbissener. ,, Schon nach kurzer Zeit Jielen die Manner reihenweise; fast jeder
Schufl (der Indianer) war auf die Kopfe oder die Brust der Soldaten gezielt. "91
John S. Lees bester Freund, Adolphus Rowe, wurde in beide Lungenfhigel getroffen und getotet. Lee beobachtete, daiS die ,,Manner und
Frauen (der Indianer) mit Gewehren schossen und alles, was sie zu Jassen bekamen, als Waffen benutzten ", so verzweifelt versuchten sie, sich zu verteidigen. Auch John Lee wurde verwundet, als er eine Kugel in den rechten Arm bekam. ,,!ch glaube noch heute, dafl eine Squaw mir die Kugel verpaflt hat", sagte er spater. Die Verwundung setzte Lee auBer Gefecht,
und er machte sich auf den Weg zuriick in die Wartestellung, um dart
seine Wunde behandeln zu lassen, als eine zweite Kugel ihn in die Hiifte traf. Lee war offenbar halb bewuf.Stlos vom Blutverlust und var Schmerzen, denn er erklarte spater, daf.S er sich ,,nicht erinnern (konne), wie ich zu
den Kameraden zuruckgekommen bin", daB er aber spater dart aufgewacht
sei, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Er schaute sich um und
sah, daf.S ,,uberall Verwundete lagen. 92
Robert K. Reid - der Feldarzt, der Connors Truppe zugeteilt war wurde fur seine Tapferkeit und die fachkundige Behandlung der verwundeten Soldaten hoch gelobt. Zu Beginn der Schlacht hatte Reid als
Connors Adjutant gedient, <loch als die Zahl der Verwundeten wuchs,
behandelte er die Manner, auch wahrend er selbst beschossen wurde.
Bald war er iiber und iiber mit Blut bedeckt, Berichten zufolge gebiihrt
ihm der Verdienst, vielen Mannern das Leben gerettet zu haben, die
ohne seine Hilfe gestorben waren. Dach Reid konnte nicht iiberall sein,
und in einem Bericht heif.St es, daf.S es van ,,niemandem beachtet (wurde),
wenn ein Soldat (verwundet) zu Boden Jiel." Diese unghicklichen Manner
muf.Sten bis zum Ende der Schlacht warten, bis sie behandelt wurden. 93
W ahrend er den Angriff auf die indianischen Stellungen vorantrieb wie auch im gesamten Verlauf der Schlacht -, blieb der Major McGarry
im Sattel seines grauen Pferdes und versuchte, die Blutzirkulation in
seinen gefrorenen Fingern in Gang zu halten, indem er sich mit den
Handen kraftig auf Brust und Schultern schlug. Dabei rief er die ganze
Zeit: ,,Gebt es ihnen, Jungs!" Spater gab der Major einem Kavalleristen
die Schuf.Srichtung var, als sich ein Indianer als Ziel anbot. Als der Kavallerist auf den Shoshonen gefeuert hatte, sagte McGarry: ,, Vielen Dank,
Sir, da ist noch einer - erschieflen Sie ihn."
Einem der Kavalleristen gelang es, bis an den Rand der Senke vorzudringen. Dort setzte er sich und zielte mit dem Gewehr, indem er die
Knie als Auflage benutzte. Er rief zu den Shoshonen im Lager hinunter,
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dafS er sie alle erschiefSen wolle: ,,Ich drucke jetzt den Schnapper[Abzug!]"
Berichten zufolge, war er dabei sehr erfolgreich.
Zwei Manner arbeiteten im Verlauf der Schlacht sehr gut zusammen.
Einer der beiden war Infanterist, <lessen Gewehr den Dienst versagt hatte.
Daraufhin tat er sich mit einem Kavalleristen zusammen. Immer wieder machte er den Vorderlader des Reitersoldaten feuerbereit; dann reichte er die Muskete an den Mann zuriick und wies ihn auf geeignete Ziele
hin, die er beim Nachladen entdeckt hatte.
In der Hitze des Gefechts rief ein Soldat von der ostlichen Seite der
Senke seinen Kameraden auf gegeniiberliegenden Seite zu, ,,zusammenzurucken" und den Angriff voranzutreiben, obgleich der Mann gar kein
Offizier war und keine Befehle erteilen konnte. Einer der Soldaten, die
gegeniiber der indianischen Stellung lagen, kommentierte dies mit leiser Emporung: ,,Ich Jrage mich, wer, zum Teufel, hier eigentlich den Laden
schmeiflt."
Zwischen einem Shoshonen und einem Sergeant der K-Kompanie
entwickelte sich ein Duell, als die Manner aufeinander zielten. ,,Die beiden pfefferten sich gegenseitig voller Ernst und Wurde die Kugeln um die Ohren." Eine Zeitlang beschossen die Kontrahenten einander erfolglos, ,,zur
groflen Erheiterung einiger Zuschauer." SchlieiSlich feuerten der Soldat und
der Indianer fast gleichzeitig. Der Sergeant hatte sofort, nachdem er geschossen hatte, den Kopf zwischen die Schultern gezogen, ,, und die Kugel des Indianers flog uber ihn hinweg"; der Krieger jedoch wurde in den
Kopf getroffen.
Im Eifer des Gefechts wurde Captain George F. Price von einer Kugel in die linke Seite getroffen. Verdutzt safS er fiir einen Augenblick auf
seinem Pferd; offenbar rechnete der Captain jeden Moment damit, aus
dem Sattel zu kippen. Als dies nicht geschah, schob er die Hand unter
seinen Mantel, um nach dem Blut zu tasten, <loch zu seinem Erstaunen
war da keines. ,,Dann blickte er auf seinen Mantel und stellte fest, daft die
Kugel blofl den Stoff durchschlagen hatte und in einer .... Munitionsschachtel
(mit Revolvermunition) steckengeblieben war." Spater erklarte der Captain
- vermutlich leicht untertrieben -, ihm sei ,,ein ziemlicher Stein vom Herzen gefallen." Captain Price kampfte sogar bis zum Ende der Schlacht
weiter, obwohl sein Pferd nicht soviel Gluck hatte wie er und zweimal
angeschossen wurde.
Price war nicht der einzige Soldat, der eine prekare Situation mit viel
Gliick iiberlebte. Eine indianische Kugel durchschlug den Mantel von
Lieutenant Conrad, verfehlte aber den Korper. Zwei Manner der Kompanie M der Kavallerie berichteten, dafS Kugeln ihnen zwar die Kopf45

haut aufgeschrammt, aber keine weiteren Schaden verursacht hatten.
Ein anderer Soldat erzahlte, eine Kugel habe einen Knopf seines Obermantels getroffen und sei davon abgeprallt. Falls diese Aussage der
Wahrheit entspricht, stammte die K'Ugel entweder aus einer kleinkalibrigen Waffe, oder in der Patrone hatte nicht genug Pulver gesteckt.
Eine andere Kugel traf die dicke Giirtelschnalle eines Kavalleristen, an
der sie sich schlichtweg plattdriickte. Ein aufklappbares Medaillon mit
dem Bild einer Frau, das ein Soldat als Gliicksbringer in der Tasche trug,
wurde ebenfalls von einer Kugel getroffen. Das GeschoB trennte zwar
der Dame auf dem Bild den Kopf ab, lieB den Soldaten aber unverletzt. 94
Die Oberlegenheit der Bewaffnung der Kavallerie forderte einen
immer hoheren Blutzoll von den Indianern. Die Shoshonen besaBen offenbar nur wenig mehr als Vorderlader-Musketen, die nach jedem SchuB
neu geladen werden muBten. Mit solchen Waffen konnten gut ausgebildete Soldaten unter idealen Bedingungen schnellstenfalls etwa alle zwanzig Sekunden einen SchuB abfeuern. Noch etwas kam hinzu: Zwar benutzten die Soldaten ebenfalls solche Gewehre, doch samtliche Kavalleristen waren zusatzlich mit Revolvern ausgeriistet, die sechs SchuBkammern besaBen, so daB ein Nachladen erst nach sechs Schiissen erfolgen muBte. Die Kavalleristen betrachteten ihre Revolver als unschiitzbar wertvoll" beim Vorriicken gegen einen Feind, weil sie auf kurze Entfernung sehr schnell und sehr wirkungsvoll feuern konnten. Vielen von
11
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ihnen (den Indianern) wurde auf Armesliinge ins Gesicht geschossen. "95
In Anbetracht der waffentechnischen Oberlegenheit der Soldaten
durch die Revolver gelangten viele Shoshonen offenbar zu der Ansicht,
daB ihnen keine andere Wahl blieb, als auf den Gegner loszustiirmen
und den direkten Zweikampf zu suchen, bevor die Kavalleristen durch
ihr Schnellfeuer samtliche Shoshonenkrieger toten konnten. In der Folge ,,kiimpften die meisten Indianer mit den Hiinden (im Nahkampj). 96 Ein
Zeitungskorrespondent berichtete, daB diese Auseinandersetzung die
,,grofite Nahkampfschlacht (war)", die in der Geschichte des amerikanisc;:hen Westens jemals zwischen dem weifien und dem roten Mann stattge11

funden hat. "97
,,In dem Labyrinth zwischen den Weiden" wurden viele Manner in Zweikampfe auf Leben und Tod verwickelt. Ein ,,Dutchman" (im damaligen
amerikanischen Sprachgebrauch: ein Deutscher) kampfte mit einem riesigen Indianer, der den Gegner schlieBlich zu Boden driickte. In seiner
Angst rief der Soldat: Wenn nicht bald einer kommt und mir hilft, gibt's
gleich einen to ten Deutschen!" Kurz darauf bekam der verzweifelte Mann
Hilfe, und der Indianer wurde getotet. 98 Beim Nahkampfbenutzten viele
II
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,,Soldaten (lnfanteristen) ihre Bajonette; die Indianer schwangen ihre Tomahawks. "99 Bei einem dieser Zweikampfe ,,kriegte ein Indianer einen Soldaten bei den Haaren zu fassen ." Der Krieger hielt den Mann beim Schop£
gepackt, um ihn zu iiberwaltigen und zu toten. ,,Da kam ein anderer Soldat herbei und schlug dem Indianer den Gewehrkolben so Jest auf den Kopf, daft
der Schaft zerbrach. " Dach der Schlag setzte den Krieger nicht auBer Gefecht. Dann aber erschien ,, ein dritter Soldat und schofl dem Indianer mit
einem Revolver durch den Kopf "100
Connor erblickte einen Shoshonen, der sehr wirkungsvoll aui eine
Gruppe Soldaten gefeuert und ,, dem Trupp betriichtlichen Schaden zugefagt" hatte. Sofort befahl der Colonel einem Major namens Gallagher,
den Krieger zu toten. Major Gallagher ritt auf den Shoshonen zu ,, und
schofl ihn mit seinem Revolver nieder." Dach sein Einsatz hatte Gallagher
in gefahrliche Reichweite der Indianer gebracht, die sich in der Nahe
ihres getoteten Stammesangehorigen aufgehalten hatten, und sie nahmen den Major unter BeschuB. Als Gallagher sein Pferd herumriB, ,,fegte eine Kugel ihm die Miitze vom Kopf, doch er stieg gelassen vom Pferd, hob
die Miitze auf und schwang sich wieder in den Sattel." Connor befahl seinen
Mannern, das Feuer auf die Gruppe der Indianer zu richten; die Soldaten konnten die Shoshonen so lange ablenken, bis Gallagher entkommen war. 101
Nach und nach wurden die Indianer <lurch den BeschuB der Soldaten nach Siiden gedrangt, zur Mitte ihrer Stellung. Die Shoshonen kampften verbissen, hatten den iiberlegenen Waffen und der Disziplin des
Gegners aber nichts entgegenzusetzen. Die Indianer wurden in ihrer
Stellung an einem Punkt zusammengedrangt, der ,,big bend" genannt
wurde, ,,groBer Bogen"; dart ,, versammelten die Krieger sich zu ihrem letzten Kampf " Captain Price zag mit dreiBig Mann zu einer Hiitte in der
Nahe des ,,groBen Bogens". Spater behauptete Price, seine Abteilung
habe binnen funf Minuten acht Mann verloren, die entweder fielen oder
todlich verwundet wurden; dann aber erwiderten die Soldaten das Feuer
mit verheerender Wirkung. Wieder und wieder schossen sie in die Menge
der dicht gedrangten Shoshonen. Nach der Schlacht wurden an dieser
Stelle der Senke die Leichen van achtundvierzig Kriegern gefunden.102
Der indianische Widerstand wurde merklich schwacher. Lieutenant
Clark auBerte die Ansicht, aus der Schlacht sei eine,, Truthahnjagd" geworden, bei der Manner, die am haufigsten schossen, auch die meisten
Treffer erzielten. Clark fiihrte eine Abteilung, die den Ausgang der Senke kontrollierte und fur deren Soldaten es in der Tat einfach war, sehr
viele Shoshonen zu erschieBen, da die Indianer an dieser Stelle gezwun-
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gen waren, dem Feind direkt gegeniiberzutreten.
Sergeant Ethier demonstrierte iiberdies, daJS Clarks Aussage, was die
,, Truthahnjagd" betraf, auf tragische Weise zutraf: Der Sergeant brachte
an einer der freien Stellen am Rand der Senke eine Abteilung Soldaten
in Stellung. Die Shoshonen muJSten an diesem Punkt vorbei, als sie von
den vorriickenden Soldaten vor sich her getrieben wurden. Ethier befahl seinen Mannern, in Dreierreihen zu schieJSen und eine Salve auf
jeden Indianer abzufeuern, der versuchte, an dieser Stelle der Senke
vorbeizukommen. Ethiers Befehl lautete, die Shoshonen ,,auflaufen zu
/assen", und der Sergeant ,,erfallte seine Pflicht auf vorbildliche Weise." Der
BeschuJS der Shoshonen <lurch Ethiers Manner war eine Demonstration
koordinierter Feuerkraft, der die Indianer nichts entgegenzusetzen hatten. Fiir seinen effektiven Einsatz beim Toten der ungliickseligen
Shoshonen, die daraufhin die Flucht ergriffen, wurde Ethier zum
Lieutenant befordert. 103
Der beriihmte Hauptling, Bear Hunter, fiel in der Schlacht. Er wurde
dabei beobachtet, wie er in der Nahe eines Feuers Kugeln goJS, als ihn
ein SchuJS traf. Bear Hunter kippte nach vorn und starb einen qualvollen Tod in den Flammen. Spater wurde berichtet, daJS man seine Leiche
skalpiert habe, und daJS der Skalp nach Fort Douglas gebracht warden
• 1D4
sei.
Nachdem die Shoshonen ihre Stellungen stundenlang unter schwerstem Druck <lurch die Armee gehalten hatten, erkannten viele Krieger
schlieJSlich, daJS der Kampf aussichtslos geworden war, und daJS die einzige Oberlebenschance darin bestand, so schnell als moglich zu fliehen.
Die indianischen Reihen brachen auseinander, und die Krieger ergriffen die Flucht. Als die Soldaten bemerkten, daJS die Shoshonen zu entkommeI\ versuchten, stieJSen sie einen ,,wilden Schrei" aus, der Connor
iiber die Flucht des Feindes informieren sollte, darnit er die entsprechenden Schritte ergreifen konnte. Um Clarks Manner zu unterstiitzen,
die bereits am siidlichen Ausgang der Senke postiert waren, schickte
Connor sofort die Lieutenants Berry, Quinn und Comad ,,mit einer Abteilung berittener Kavallerie (las), die wild den Flufl hinunter preschten und
ihnen (den Indianern) an dieser Stelle den Fluchtweg abschnitten." Connor
und Major Gallagher galoppierten zum Ausgan13 der Senke, um dort
personlich die Kampfhandlungen zu befehligen. 5
Obwohl die Shoshonen uniibersehbar die Flucht ergriffen, gab es viele
Krieger, die noch immer Widerstand leisteten, und ihre Schiisse waren
vor allem auf die Offiziere gerichtet. Lieutenant Quinn,, wurde das Pferd
unter dem Sattel weggeschossen", und ,,Clarks Pferd wurde einmal getrof-
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fen." Lieutenant Berry wurde von einer feindlichen Kugel getotet. Das
GeschoB ,,drang ihm durch Schulter und Lunge und durchbohrte das Schulterblatt, aus dem sie (die Kugel) an der aufleren Seite herausgesschnitten wurde." Klugerweise stiegen einige Offiziere von den Pferden, um zu vermeiden, ein noch konzentrierteres feindliches Feuer auf sich zu lenken. 106
Viele Shoshonen suchten zwischen den dichten Weiden Deckung,
die das Ufer des Barenflusses saumten. Einige Krieger erkannten, daB
man sie trotzdem aufstobern und toten wiirde, <loch sie verkauften ihr
Leben so teuer wie moglich, indem sie weiterhin unbeirrt auf die Soldaten schossen. Major Gallagher unternahm den Versuch, mit einem
Kavalleriekommando einige Shoshonen aus einem dichten Weidengestriipp zu treiben, als er von einem Krieger getroffen wurde. Die Kugel ,,drang (ihm) durch den linken Arm in die Seite." Der lndianer lud seine
Waffe nach, feuerte noch einmal und fegte einen Kavalleristen, der neben Connor ritt, vom Pferderiicken. SchlieBlich aber beendete eine Salve, die auf den Pulverrauch gezielt war, der von der Waffe des Kriegers
aufstieg, das Feuer dieses fahigen Scharfschiitzen. 107
Mehrere einfallsreiche Krieger hatten bereits zu einem friiheren Zeitpunkt der Schlacht auf einem anderen Weg entkommen konnen. ,,Mitten im Kampf sahen wir sieben junge Rothaute, van denen sich jeder das Pferd
eines Soldaten nahm (diese Soldaten waren fleich bei der ersten Salve gefallen)
und nach Nordosten davongaloppierten. "10 Doch Connor beobachtete, daB
der GroBteil der Shoshonen, die zu fliehen versuchten, zum Weidengestriipp am FluB rannten. ,,Die meisten (Indianer), die aus der Senke entrinnen konnten, wurden spater erschossen, als sie versuchten, den Flufl zu
durchschwimmen, oder sie wurden getatet, wahrend sie verzweifelt im Schutz
des Weidendickichts kampften, das sich entlang beider Fluflufer erstreckte. "109
Die Auseinandersetzung, die als Gefecht begonnen hatte, endete rnit
dem Abschlachten von Indianern, die nichts anderes wollten, als <lurch
Flucht ihr Leben zu retten.
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Das Massaker
Im gesamten Verlauf des Kampfes forderte die Armee die lndianer nicht
ein einziges Mal auf, sich zu ergeben. Die Auseinandersetzung nahm
als Schlacht ihren Anfang, als die lndianer sich gegen den Versuch der
Angreifer wehrten, sie zu vernichten, <loch die ,,Schlacht am Biirenflufl"
endete mit dem Niedermetzeln jener Shoshonen, die bis dahin davongekommen waren und nichts weiter versuchten, als <lurch Flucht ihr
Leben zu retten. Jeder Indianer, der sein Heim oder seine Familie verteidigte oder auch nur in die Feuerlinie der Soldaten geriet, wurde niedergeschossen, und siimtliche Krieger, denen die Flucht nicht gelang,
wurden von Connors Truppen getotet. Das gleiche Schicksal ereilte auch
einen GroLSteil der Frauen und Kinder, als aus der Schlacht ein Massaker wurde.
Viele der indianischen Uberlebenden erziihlten spiiter die Geschichte ihres Leidensweges. Diese Berichte wurden Jahre darauf von Mae
Timbimboo Warner aufgezeichnet. Sie hatte diese Geschichten so oft
gehort, daLS sie sich sogar an Einzelheiten erinnern konnte. Ein Krieger,
der spiiter unter dem Namen Ray Diamond bekannt wurde, schwamm
ans andere Ufer des Biirenflusses und konnte fliehen. Eine groLSe Zahl
indianischer Frauen versuchte ebenfalls, den Bear River zu durchschwimmen, wobei sie ihre Babies auf dem Riicken trugen. Bei diesem
Versuch kamen viele urns Leben. Anzie Chee wurde von Soldaten verfolgt, sprang in den FluLS, versteckte sich unter einem Uberhang des Steilufers und konnte den Kopf iiber Wasser halten. Sie berichtete, sie habe
ihr Baby in den FluLS geworfen, damit die Schreie des Kleinen ihr Versteck nicht verrieten; denn Anzie hatte Angst, die Soldaten konnten sie
entdecken und tbten. Anzie Chee war an Schulter und Brust verwundet; die Narben behielt sie fiir den Rest ihres Lebens. Oft zeigte sie jungen Indianerkindern die vernarbten Wunden, wiihrend sie ihnen die
Geschichte ihrer Flucht erziihlte.
Hiiuptling Sagwitch Timbimboo, der nur an der Hand verwundet
war, konnte ein Pferd an sich bringen und iiber den FluLS entkommen.
Einem anderen Krieger gelang die Flucht, indem er den Schwanz eines
Pferdes packte und von dem Tier <lurch den FluLS gezogen wurde.
Sagwitches iiltester Sohn, Soquitch (,,Viele Biiffel") Timbimboo konnte
ebenfalls ein Pferd erobern. Er hob seine Freundin hinter sich auf den
Riicken des Tieres und versuchte, in die Hiigel zu fliehen. Die Soldaten
feuerten auf ihn, trafen aber das Miidchen, das tot vom Pferd stiirzte.
Soquitch setzte seine Flucht fort und konnte entkommen, ziigelte das
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Tier jedoch in Sichtweite des Indianerlagers. Hinter Strauchern verborgen beobachtete er, wie <las gesamte Lager zerstort wurde.
Die iiberlebenden Indianer litten unter Kalte und Hunger. Viele waren durchnaBt, so daB die Gefahr bestand, daB sie bei dem kalten Wetter
erfroren. Als die Dunkelheit hereinbrach, konnte man in der Ferne ein
groBes indianisches Lagerfeuer erblicken. Ein Krieger rief: ,,Falls es noch
mehr iiberlebende gibt - kommt an mein Lagerfeuer, damit ihr warm und trokken werdet." Viele der ungliicklichen Oberlebenden, die sich zum Lagerfeuer durchschlagen konnten, waren verwundet und standen unter
Schock. Den meisten wurde erst Stunden nach dem Massaker bewuBt,
was geschehen war. Ein alter Medizinmann ging zwischen den verwundeten Oberlebenden umher und unternahm den rnitleiderregenden und
sinnlosen Versuch, ihre Schmerzen zu lindern und die Verletzungen zu
behandeln.
Bald darauf begannen die Shoshonen mit Trauerzeremonien. Poebe-hup Moemberg und ihre Freundinnen schnitten sich lange Strahnen
aus dem Haar und schlitzten sich die Arme und Beine mit Messern auf,
wie es bei den Frauen der Shoshonen Brauch war, wenn sie den Tod
eines Verwandten beklagten. Dazu schrien und jammerten sie, so laut
sie nur konnten. 110
Ein Krieger namens Bishop (Red Clay) berichtete Jahre spater, daB er
noch ein kleiner Junge gewesen sei, als die Schlacht stattgefunden habe,
<loch er behauptete, sich noch an viele Einzelheiten erinnern zu konnen.
,,Stellt euch nur vor", schrieb er, ,,dafl mir im zarten Alter von zwei (oder
sechs) Jahren sieben Wunden zugefiigt wurden, deren Narben ich heute als
Erinnerungen an diese gnadenlose Schlacht trage, bei der Frauen und Siiuglinge den Tod durch die Hand der sogenannten Zivilisation Janden." Oberdies
berichtete er, van ,,Miinnern gehort (zu haben), die an der Schlacht teilnahmen und sich heute damit brusten, kleine Kinder bei den Fuflgelenken gepackt,
herumgeschleudert und ihnen die Kopfe an jeder harten Oberfliiche zerschmettert zu haben, die sie Janden ."
Bishop erklarte, er hege ,,keine feindseligen Gefiihle gegen diese Manner;
denn ein barmherziger Gott wird ihnen am Jungsten Tag, wenn wir alle vor
unserem hochsten Richter stehen, die gerechte Strafe zuteil werden /assen." 111
Familienangehorige haben weitere Einzelheiten iiber Bishops Leidensweg berichtet. Wahrend der Schlacht versteckte sich der kleine Junge
im Gras. Als er aus seiner Deckung hervorkam, nachdem die Soldaten
<las Lager verlassen hatten, war er in ,, tiefem Schockzustand" wie in Trance umhergegangen, bis ein Verwandter ihn entdeckte. Bishop hielt noch
immer eine Schlissel rnit gefrorenem Brei aus Kiefernzapfen in den frost-
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starren Handen, die er bereits den ganzen Tag getragen hatte. Sein Vater
erzahlte ihrn spater, dalS seine Mutter getotet warden war; seine kleine
Schwester - noch ein Baby - hatte man im zerstorten Lager zuriickgelassen, in der Hoffnung, dalS irgend jemand sie finden und sich ihrer annehmen wurde. Bishop war halb erfroren und van Schmerz und Trauer
dermalSen uberwaltigt, dalS er kein Wort hervorbringen, ja, nicht einmal
weinen konnte. Einige Jahre spater verkaufte seine vom Hungertod bedrohte Familie den Jungen ftir ein Schaf, einen Sack Bohnen und einen
Sack Mehl an die Mormonen. Bishop lernte Englisch, wurde van den
Weillen grolSgezogen und erhielt den Namen Frank Timbimboo Warner. Spater besuchte er eine hohere Schule in Utah, unterrichtete Lesen
und Schreiben und unternahm als Missionar der mormonischen Kirche
in Vermont drei Missionsreisen. 112
Wahrscheinlich glaubten viele Soldaten van Beginn der Schlacht an,
dalS die Indianer in ihren Hutten Schutz suchten; deshalb richteten sie
ihre Waffen auf die Behausungen der Shoshonen. Jahre nach der Schlacht
nahm ein shoshonischer Oberlebender, Yeager Timbimboo, ein getrocknetes Blatt und stielS mit einem dunnen Stock wieder und wieder Locher hinein. Dann zeigte er das Blatt seiner Enkelin, Mary Timbimboo
Parry, und sagte: ,, So sahen unsere Hutten aus, als sie (die Soldaten) mit dem
Schieflen aufhorten. "113 Eine aufschlulSreiche Aussage, denn ein derart willkurlicher und unuberlegter BeschulS bedeutete, dalS jene Frauen und
Kinder, die sich schutzsuchend in den Hutten zusammengedrangt hatten, van den Kugeln getroffen werden mulSten.
Der Anblick des Schlachtfeldes war ftirchterlich. ,,Nach dem Gemetzel
in der Senke bot sich dart ein grauenhaftes Bild", berichtete ein Reporter.
,,Die toten Indianer Zagen zuhauf, Krieger auf Krieger; die Pferde waren zerfleischt und hatten jede nur erdenkliche Verwundung davongetragen, und da
und dart konnte man Squaws und Indianerbabys sehen, die durch Zufall getatet warden waren." Der Zeitungsmann versuchte, das Gemetzel durch
die Soldaten zu entschuldigen, indem er schrieb, dalS ihr Vorgehen ,,zeigt,
wie schrecklich die Truppe das Massaker an Einwanderern am Humboldt (River)
im vergangenen Sommer geriicht hat." 114
Dem Reporter war dabei offenbar entgangen, dalS der Humboldt
River sich in Nevada befand, weit entfernt van den Siedlungsgebieten
der Shoshonen im ostlichen Idaho und im Norden Utahs.
Wie bei allen militarischen Unternehmungen starben nur wenige
Opfer sofort. Die grolSe Mehrzahl der Shoshonen war nur verwundet
warden, und die meisten waren wahrscheinlich genesen, waren sie ebenso sorgsam und fachkundig behandelt warden wie die Soldaten. In der
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Geschichte der Kriege zwischen der Armee und den Indianern im Fernen Westen ist immer wieder zu beobachten, daB verwundete Indianer,
die sich in den Handen der US-Truppen befanden, nicht iiberlebten. Am
BarenfluB wurden die verwundeten Shoshonen schlichtweg ermordet.
Viele wurden erschossen, wahrend andere ,,getOtet wurden, indem man
ihnen mit einer Axt den Schadel spaltete." 115
Die Karper der gefallenen Indianer wurden untersucht, um sicher
zu gehen, daB keiner sich totstellte, um spater fliehen zu kannen.
Lieutenant Quinn ging iiber das Schlachtfeld und bemerkte einen riesigen Shoshonen, der keine sichtbaren Anzeichen von Verletzurtgen aufwies. Quinn stieB den lndianer mit einem seiner Sporen an, um festzustellen, ob der Mann zusammenfuhr. Als Reaktion auf den schmerzhaften Sporentritt zuckte der Indianer unwillkiirlich mit den Schultern.
Sofort zog der Lieutenant seinen Revolver und setzte dem Mann die
Miindung der Waffe hinter das Ohr, um ihn in den Kopf zu schieBen.
Doch die Patrone ziindete nicht, und der Shoshone sprang auf und packte
den Revolver. Ein Zweikampf auf Leben und Tod entbrannte, bei dem
Quinn von seinem Gegner iiberwaltigt wurde; dann aber eilte ein ande116
rer Soldat herbei und erschoB den Shoshonen.
Der zwalfjahrige Yeager Timbimboo, oder Da-boo-zee (Wildkaninchen) hatte die Schlacht iiberlebt, indem er um das Lager herum
gerannt war. Wenngleich die Kugeln dicht an ihm vorbei pfiffen, wurde
er nicht getroffen, doch er harte die Schmerzensschreie der Verwundeten und sah die vielen Toten um sich herum. SchlieBlich gelangte er an
ein ,, kleines Tipi aus Gras", das voller Stammesmitglieder war, die Schutz
vor den Kugeln der Soldaten suchten. Im Innern des Tipi entdeckte
Timbimboo seine GroBmutter, Que-he-gup. Die alte Frau befiirchtete,
daB die Soldaten Feuer an das Tipi legten. Sie sagte, die beste Oberlebenschance bestehe darin, das Tipi zu verlassen und sich zwischen die
Leichen der Gefallenen zu legen. Sie wies Timbimboo an, die Augen
geschlossen zu halten und sich tot zu stellen. ,, Vielleicht gelingt es uns auf
diese Weise, unser Leben zu retten. "
Viele Jahre spater erzahlte Yeager Timbimboo seinen Enkeln so oft
die Geschichte seines Oberlebens, daB diese sich jede Einzelheit eingepragt hatten: Timbimboo und seine GroBmutter legten sich an diesem
bitterkalten Tag auf den Boden. Am spaten Nachmittag kamen die Soldaten. Sie stieBen die Spitzen ihrer Bajonette in jeden Karper und tateten all jene, die noch am Leben waren. Timbimboo besaB nicht die Willenskraft, vollkommen regungslos liegen zu bleiben, als der Tod nahte.
Er schlug die Augen auf und sah, wie die Soldaten seine Stammesan-
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gehorigen ermordeten. SchlielSlich trat ein Soldat auf Timbimboo zu und
richtete sein Gewehr auf den Kopf des Jungen. Der Mann und der
Indianerjunge starrten einander an, und der Soldat senkte seine Waffe.
Dann hob er das Gewehr ein zweites Mal, lielS es wieder sinken, und
richtete es schlielSlich zum drittenmal auf den Jungen. Timbimboo war
sicher, dalS er dem Tod ins Auge schaute - als der Soldat sich endlich
besann und davonging, ohne Timbimboo ein Leid zuzufilgen. Der Junge hatte zwar die todliche Bedrohung <lurch den Soldaten iiberstanden,
aber noch nicht den Zorn seiner GrolSmutter, die Timbimboo spater die
schlimmste Strafpredigt seines jungen Lebens hielt, weil er es nicht geschafft hatte, regungslos liegen zu bleiben. 117
Connor erklarte, dalS ,,160 gefangene Squaws und Kinder" die Schlacht
iiberlebten, ,,die ich auf dem Schlachtfeld lieft nachdem er ihnen erlaubt
hatte, von den eroberten Vorraten zu essen. 118 Ein Reporter, der seine
Artikel stets unter der Bezeichnung ,,Der Liberale veroffentlichte, filgte
hinzu, dalS ,,die Squaws und Indianerkinder sich an den Rand der Senke setzten und ihre Kiefernzapfen verspeisten, als wi:ire nichts geschehen, kaum daft
sie erkannt hatten, daft die Soldaten nicht beabsichtigten, ihnen etwas anzutun. 119
Diese beiden Aussagen, sowohl die von Connor, als auch die des
Reporters, sind stark anzuzweifeln. Die grolSe Zahl iiberlebender Frauen und Kinder, die Connor nennt, kann <lurch andere Berichte oder sonstige Quellen nicht gestiitzt werden; zum anderen ist sehr zweifelhaft,
daB die Frauen und Kinder, die das Gluck gehabt hatten, rnit dem Leben davonzukommen, so gelassen auf den Tod von Familienangehorigen und die Zerstorung ihrer Heime reagierten, wie der Reporter behauptet hatte. Wahrscheinlich wollten Connor und ,,Der Liberale" das
AusmalS des Massakers herunterspielen, um Kritik an der Fiihrung der
Schlacht und ihren N achwirkungen zu vermeiden. Dberdies wird in
anderen Berichten das Schicksal der Frauen und Kinder wahrend und
nach der Schlacht ganz anders dargestellt.
William Hurt aus Franklin, Idaho, der das Gefecht wahrscheinlich
vom anderen Ufer des Bear River aus verfolgt hatte, erklarte spater: ,,Es
hatte den Anschein, daft die Indianer vollkommen vernichtet warden waren.
Am Tag nach der Schlacht kehrte Hurt an den Schauplatz des Massakers zuriick und berichtete, er habe sich die Toten genau angeschaut
und dabei festgestellt, dalS ,,zwei Drittel der Gesamtzahl (der Gefallenen)
Frauen und Kinder (waren). 11120
James H. Martineau wurde offenbar kurz nach der Schlacht von einigen Soldaten berichtet, dalS einer ihrer Kameraden am Morgen nach
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dem Gefecht den Korper einer toten Indianerin im Schnee entdeckt hatte. In der Nahe der Leiche habe der Korper eines ,,kleinen Siiuglings "
gelegen, der ,, versucht hatte, an den froststarren Brusten der Mutter Nahrung zu finden ." Den Soldaten sei klar gewesen, daB das Kleine sowieso
sterben miisse; deshalb hiitten ,,sie das Baby aus Barmherzigkeit getOtet. "121
Waren indianische Frauen in der Niihe gewesen - was ja der Fall
hiitte sein miissen, hiitten Connors Aussagen der Wahrheit entsprochen
-, hiitten die Manner das Baby bestimmt nicht ,,aus Barmherzigkeit" getbtet, sondern es diesen Squaws iibergeben.
Einige Indianerfrauen wurden von den Soldaten gefangen genommen. In einem Brief, den er am Tag nach der Schlacht aus Franklin, Idaho,
schrieb, bestiitigte Alexander Stalker, daB ,,sie (die Soldaten) sehr viele
Squaws gefafit haben und gefangenhalten. "122 Sehr wahrscheinlich aber
wurde keine so groBe Zahl indianischer Frauen gefangen genommen,
wie Connor sie nannte, und mit Sicherheit wurden die Frauen nicht so
gut behandelt, wie ,,Der Liberale" behauptet hatte.
Kurz nach der Schlacht reiste James H. Martineau von Logan, Utah,
nach Salt Lake City, um dort zu berichten, daB die Soldaten ,,neunzig
Squaws und Kinder getOtet und eine Vielzahl weiterer Squaws verwundet (hatten)." Mit hilflosem Zorn fiigte er hinzu, daB ,,mehrere Squaws ermordet
wurden, weil sie sich gewehrt hatten, als die Soldaten sie zu vergewaltigen
versuchten; andere Indianerfrauen wurden sogar geschiindet, als sie bereits im
Todeskampf Zagen. "123 Ein verkriippelter Indianer namens Matigan kam
am 8. Februar 1863 nach Smithfield. Er sagte, er sei kurz nach dem Gefecht auf dem Schlachtfeld gewesen und berichtete, daft ,,die Art und Weise,
wie die Soldaten die Squaws nach der Schlacht miflbrauchten, 'schiindlich' (gewesen sei). "124
Connor wollte dafiir sorgen, daB die iiberlebenden Shoshonen nicht
mehr an den alten Siedlungsplatz zuriickkehren konnten, an dem ihr
Lager gestanden hatte, um die Gebrauchsgegenstiinde, Vorriite und Tiere
zu bergen, die dort geblieben und noch unversehrt waren. AuBerdem
befahl Connor die Zerstbrung aller Gegenstiinde, die fiir die Soldaten
keinen Nutzen hatten oder die nicht abtransportiert werden konnten.
Diese MaBnahme sollte dafiir sorgen, daB die Indianer keine Moglichkeit hatten, Vergeltung an den Weillen zu iiben, die in der Gegend wohnten; iiberdies sollte die Zerstorungsaktion bewirken, daB die Oberlebenschancen fiir die Indianer noch geringer wurden, als sie ohnehin schon
waren. Spiiter erkliirte Connor: ,,!ch eroberte 175 Pferde, mehrere Waffen,
zerstOrte (verbrannte) mehr als siebzig Hutten sowie eine grofie Menge an
Weizen und andere Nahrungsmittel, die ihnen (den Indianern) van den Mor56

monen geliefert warden waren. "125
,,Der Liberale" aufSerte sich genauer: ,,In der Senke wurden mehr als tausend Scheffel Weizen (insgesamt uber 35 Tannen) gefunden, die eine hervorragende Futterversorgung far die Kavalleriepferde darstellten. Daruber hinaus
fand man grofle Mengen an Mehl, Kartoffeln, Rindfleisch und sehr viele Huhner, die van Siedlerstiitten gestohlen warden waren ... auflerdem wurden reichliche Vorriite an indianischen Nahrungsmitteln entdeckt, zum Beispiel Samen,
Nusse, usw." Dieses riesige ,,Nahrungsmittel-Depot" wurde,, van den Truppen weitgehend zerstart." Die Soldaten waren offenbar nicht gewillt - oder
nicht in der Lage -, die Lebensmittel fortzuschaffen; aber sie konnten
trotzdem reiche Beute machen. ,,Die Soldaten brachten Gewehre an sich;
uberdies eigneten sie sich Bisonroben, wertlose Schmuckstucke und anderen
Tand, Perlen, Pfeifen, Tomahawks, Messer, Bogen und dergleichen mehr als
Kriegstrophiien an." Am Abend nach dem Gefecht warm ten die Soldaten
sich an Feuern, in denen sie die Pfiihle verbrannten, aus denen die Hutten des Indianerlagers errichten waren. 126
Am Tag nach der Schlacht liefS der Mormonenbischof von Franklin
drei Manner zu sich kommen und erteilte ihnen den Auftrag, sich an
den Schauplatz des Massakers zu begeben, um festzustellen, ob es noch
iiberlebende Indianer gab. Die drei Manner trafen auf dem Schlachtfeld
ein, kurz nachdem die Soldaten abgeriickt waren. William Hull schilderte das grauenhafte Bild. ,,Nie werde ich den Anblick vergessen. iiberall
lagen Leichen. An einer Stelle lagen acht Tote beieinander, an mehreren anderen Stellen drei, vier oder fanf Tote. Insgesamt ziihlten wir fast vierhundert
Leichen. "127 Spater erklarten Hull und die beiden anderen Manner, dafS
man ,,dart, wo offenbar der letzte Kampf stattgefunden hatte, buchstiiblich uber
Leichen gehen konnte, ohne mit den Fuflen den Boden zu beruhren." 128 William
G. Nelson fiigte hinzu: ,,Die wick-i-ups (die indianischen Hutten), die aus
Pfdhlen, Weidengejlecht und Stroh errichtet waren, standen auf dem Kopf Die
Hutten, die nicht bereits verbrannt waren, standen in Flammen. "129
Als die Manner sich dem Indianerlager genahert hatten, ,, warder erste Anblick, der sich uns bot, ein alter Indianer, der langsam umherging, mit
verschriinkten Armen, den Kopf var Trauer tief gesenkt. Er beklagte die Toten
und sagte kein Wort zu uns. Bald darauf ging er davon und verschwand in
Richtung Norden." Offenbar war der alte Mann von der Tragodie, die
sich ihm darbot, dermafSen betroffen, dafS er nicht mehr die Kraft aufbrachte, den verwundeten Stammesangehorigen zu helfen, die noch auf
dem Schlachtfeld lagen.
William Hull beschrieb die wenigen trberlebenden, die er zu sehen
bekam. ,, Wir fanden zwei lebende Indianerfrauen, denen Kugeln die Ober-
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schenkel gebrachen hatten. Auch zwei kleine Jungen und ein kleines Madchen
van ungefahr drei Jahren lebten nach. Das kleine Mi:idchen war schwer verwundet; es hatte acht Fleischwunden davangetragen." Diese Opfer des Kampfes hatten keine andere Wahl, als die drei weifSen Manner um Hilfe zu
bitten. ,,Sie waren einverstanden, dafl wir sie mitnahmen", berichtete Hull,
und die Verwundeten wurden mit einem Pferdeschlitten nach Franklin
gebracht. 130
Den beiden Frauen wurden die gebrochenen Knochen gerichtet. Diese
zwei Opfer der Schlacht erhielten eine fachgerechte Behandlung und
Pflege und wurden gesund. Spater schlossen sie sich einer Gruppe von
Indianern an und verliefSen den Ort. Einer der beiden Jungen war noch
im Siiuglingsalter. Er starb im Alter von nur neun Monaten und bekam
von den WeifSen nie einen N amen. Was aus dem zweiten Jungen wurde,
ist unbekannt. Das ,,schwer verwundete" kleine Madchen wurde zum Haus
von Mary Benson Hull gebracht, einer Krankenpflegerin, bei der das
Kind sich erholte. Das Miidchen wurde von der Familie aufgenommen
und wie eine WeifSe erzogen. Es bekam den Namen Jane, obgleich die
Familie Hull spiiter von den Indianern erfuhr, dafS ihr wirklicher Name
Pasoats lautete. Jane heiratete im Alter von ungefiihr siebzehn Jahren
George Heber Riley und wurde Mutter von zehn Kindern. Sie war allseits als vorbildliche Hausfrau und Mutter bekannt. Den grofSten Teil
ihres Lebens verbrachte sie in Ogden, Utah, und starb am 19. Oktober
1910. 131
Der wahrscheinlich schlagendste Beweis fiir die Vernichtung der
Shoshonen ist die Zahl ihrer Toten. Die friiheste Schatzung, was die Zahl
der gefallenen und getoteten Indianer betraf, wurde von Alexander
Stalker am Tag nach der Schlacht vorgenommen. Er berichtete, die
Shoshonen wiiren ,,vernichtend geschlagen (warden), wabei 175 (Indianer)
niedergemetzelt wurden. "132 Doch Stalker hatte das Schlachtfeld nie zu
sehen bekommen. Diejenigen, die am Schauplatz des Geschehens gewesen sind, nannten hohere Zahlen. Connor berichtete:,, Wir Janden 224
Leichen auf dem Schlachtfeld", fiigte aber hinzu, dafS dies nicht die Gesamtzahl der getoteten Indianer gewesen sei. ,,Ich kann nicht sagen, wie
viele (Shashanen) uber die van mir genannte Zahl hinaus starben, da die VerJassung der Verwundeten einen safartigen Abtranspart vam Schlachtfeld erJarderlich machte. Mir das Schlachtfeld dahingehend anzuschauen, hatte ich
keine Gelegenheit. "133 Oberdies wurden eine grofSe Zahl von Indianern
bei dem Versuch getotet, tiber den FlufS zu fliehen; dies bedeutete, dafS
viele Leichen von der Stromung davongetragen wurden, so dafS sie bei
der Zahlung der Gefallenen nicht berticksichtigt werden konnten. Au-
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!.Serdem ist nicht bekannt, wie viele Indianer spater an ihren Verwundungen starben. Da Connors Angaben iiber die Zahl der getoteten
Shoshonen unvollstandig ist, liegen andere Schatzungen weitaus hoher.
James Duane Doty, der Direktor des Amtes fiir Indianerangelegenheiten in Utah, berichtete, da!.S die indianischen Verluste ,,255
Manner, Frauen und Kinder" betrugen. 134 ,,Der Liberale" hingegen berichtete: ,,Ziihlungen haben ergeben, daft zwischen 250 und 300 Indianer in der
Senke und im Fluft getotet wurden, und daf wahrscheinlich nicht mehr als
zwolf bis funfzehn Krieger entkamen. "13 Die hochste Zahl getbteter
Shoshonen wird von einem Mann genannt, der das Schlachtfeld mit eigenen Augen gesehen hat: Corporal Hiram Tuttle. Seiner - vermutlich
ein wenig zu hoch angesetzten - Schatzung nach wurden ,,fast 400 Krieger getatet, ganz zu schweigen van den Squaws und den jungen Rathi:iuten, die
bei den Kiimpfen ihr Leben lieften. "136
Wie bereits oben erwahnt, berichtete auch William Hull, das ,,fast
vierhundert" tote lndianer auf dem Schlachtfeld lagen; spater behaupte137
te er sein Leben lang, da!.S die genaue Zahl 368 betrug. Die Diskrepanz zwischen den 224 Toten, die Connor nannte, und den 368 Toten,
· von denen Hull berichtete, hat moglicherweise mit den 160 Frauen und
Kindern zu tun, die nach Aussage des Colonels die Schlacht iiberlebt
hatten. Waren diese Frauen und Kinder tatsachlich getOtet worden - und
die Wahrscheinlichkeit spricht dafiir - waren die beiden einzigen genannten Zahlenangaben, die sich auf eine tatsachliche Zahlung der Leichen stiitzten (Corporal Tuttle und William Hull), nahezu identisch.
Die Schatzungen iiber die Zahl der Indianer, die der Schlacht und
dem Massaker entkamen, gehen weit auseinander, da niemand in der
Lage war, genaue Angaben zu machen. Doch alle Berichte stimmen darin iiberein, da!.S nur wenige Shoshonen mit dem Leben davonkamen.
Nur Connor nannte eine Zahl, die hoher als 60 Personen lag. Wahrscheinlich ist dies die beste Schatzung, was die Gesamtzahl der Indianer betrifft, die dem Gemetzel entrinnen konnten. ,,Einige Pianiere, welche die
damaligen Geschehnisse nach erlebten, haben erkli:irt, daft die Anzahl der See/en (Indianer), die dem blutigen Kampf entkamen, sehr gering war. "138 Aus
fast allen Berichten geht hervor, da!.S das Lager der Shoshonen praktisch
vollig zerstbrt wurden.
Die toten Indianer wurden von den Wei!.Sen kaum beachtet; die
Shoshonen hingegen taten fiir ihre gefallen Freunde, was in ihrer Macht
stand. Da eine angemessene Bestattung kaum moglich war, ,, wurden einige Indianer, die man in der Senke hatte liegen Lassen, spi:iter van Stammesan-
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gehorigen in den Flufl geworfen." Die Oberlebenden waren offenbar der
Meinung, es sei wiirdiger und angemessener, die Toten ins Wasser zu
werfen, statt sie wilden Tieren zum FraB zu iiberlassen, <loch William
Nelson schrieb: ,,Ich weifl, dafl viele dieser Indianer nie vom Schlachtfeld fortgeschafft wurden. "139 Noch im Friihjahr 1863 warfen einige WeiBe, die in
der Gegend lebten, die Leichen getoteter Shoshonen in den FluB, <loch
viele WeiBe behaupteten, daB an dieser Stelle (dem einstigen Indianerlager) noch jahrelang Knochen und verwesende Leichen zu sehen waren. 140
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Dieses Foto wurde 1938 vom ehemaligen Platz des Indianerlagers aufgenommen. Der
Blick geht nach Osten. Connors Truppen zogen dort, wo im Hintergrund Arlan
Fletchers Ranch zu sehen ist, den Hang herunter zum FluJSufer. Foto von Charles Kelly.
Utah State Historical Society.

Das Schlachtfeld 1995: Das Indianer!ager befand sich im Vordergrund entlang des Battle
Creek. Der Bear River befindet sich in der Mitte des Bildes.
(Courtesy of Melvin Winkler)
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Augenzeuge des Massakers: William G. Hull. (Hull Family History book)

Red Clay, der spater den Namen Frank
Trmbimboo Warner trug, iiberlebte das
Massaker verwundet als Kind. (Laura
Fair-Schulz)
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Sie iiberlebte das Massaker: Jane Hull
Riley wurde hinfrnal verwundet. (Hull
Family History Book)

Die letzten beiden Uberlebenden des Massakers, aufgenommen 1928: Yeager
Timbimboo (Links) und Diman Ray Wome-ip (rechts). (Elias Adams Family History
Book)
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Das Schlachtfeld, fotografiert 1995. Blick vom ehemaligen Indianerlager. Die Armee
riickte von rechts heran. (Courtesy of Melvin Winkler)

Historische Hinweistafel unweit vom Platz des Massakers. (Courtesy of Melvin
Winkler)
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Die Nachwirkungen
Die toten und verwundeten Soldaten wurden von der Armee ganz anders behandelt, als dies bei den Indianern der Fall war. Alles Menschenmogliche wurde unternommen, um es den Verwundeten so angenehm
wie moglich zu machen, und die Gefallenen wurden wiirdevoll beigesetzt. In den Augen vieler WeilSer waren diese toten Soldaten Heiden,
die ihr Leben fiir eine ehrenhafte Sache geopfert hatten. Corporal Hiram
Tuttle, der an der Schlacht teilgenommen hatte, erklarte spater, ,,daft sie

(die Soldaten) durch ihren Tod Tausenden van Reisenden, die inmitten der
Wildnis des Westens eine neue Heimat suchten, die Freiheit gaben. "141
Unmittelbar nach Ende der Kampfhandlungen wurden einige Soldaten dazu abgestellt, die Indianersiedlung zu zerstoren, wahrend andere die toten und verwundeten Kameraden bargen, die anschlieBend
an jene Stelle auf dem Schlachtfeld gebracht wurden, an der die Kavallerie beim Ausbruch der Kampfe zum erstenmal in Gefechtslinie angetreten war. Der Feldarzt, Robert K. Reid, der nicht an der Schlacht teilgenommen hatte, um statt <lessen die Verwundeten zu versorgen, setzte
seine Arbeit fort und ,, wirkte unermudlich, um die Bedurfnisse der tapferen

Manner zu befriedigen und ihre Schmerzen zu lindern. "142
Als die Abenddammerung einsetzte, machten die Truppen sich daran, wieder auf das gegeniiberliegende Ufer des Barenflusses iiberzusetzen, wobei die Manner unter schwierigsten Bedingungen arbeiten
muBten. ,,Den ganzen Tag hatten die Soldaten gekiimpft und geschuftet; sie

hatten nichts zu essen gehabt, und viele hatten sich die Hiinde und Fufte erfroren, aber kein Wort, ja, kein Laut der Klage war zu horen." Die verletzten
Soldaten wurden besonders hoch gelobt. ,,Die verwundeten Kameraden
ertrugen mannhaft ihre Schmerzen, obwohl sie wuftten, daft eine Strecke van
hundertundfanfzig Meilen (ca. 250 Kilometer) bis Camp Douglas var ihnen
lag, wo ihnen angemessene Pflege zuteil werden konnte." Connor wollte, daB
die Gefallenen in Fort Douglas beigesetzt wurden und befahl, die Leichen mit auf den Riickweg zu nehmen. Es gelang der Truppe, den FluB
noch vor Einbruch der Dunkelheit zu iiberqueren. 143
Hiram Tuttle konnte sich noch lange Zeit an die Torturen erinnern,
denen die Soldaten nach der Schlacht ausgesetzt waren. ,, Die Nacht des

29. Januar 1863 werde ich nie vergessen (wie konnte ich), als wir mit unseren
Toten, Sterbenden, Verwundeten und halb Erfrorenen in zwei Fuft (ca. 60 Zentimeter) hohem Schnee am Ufer des Bear River lagerten. Es gab nichts als grune Weiden, um ein Feuer zu machen, und die brannten ungeftihr so gut wie
Schnee." Die Erinnerungen an die Qualen der Verwundeten waren fiir

65

Tuttle besonders schmerzlich. ,,Ach! Das Stohnen der Kameraden, die Erfrierungen hatten. Es scheint mir noch heute in den Ohren zu klingen. Die
armen Burschen! Einige verloren ihre Zehen, manche sogar einen Teil ihrer
Filfle. !ch arbeitete die ganze Nacht, holte Wasser vom Flufl und niiflte damit
Lappen, um den Frost aus ihren Erfrorenen Gliedern zu reiben." Obgleich am
Rande der volligen Erschopfung, arbeitete Tuttle weiter. ,,!ch hatte zwei
Tage und Niichte nicht geschlafen. Es war eine schreckliche Nacht far mich,
aber ich hielt durch, wiihrend andere den niichsten Morgen nicht mehr erlebten. "144
Selbst unter diesen widrigen Bedingungen begliickwiinschten sich
einige Manner, daB sie ihren Auftrag erfolgreich abgeschlossen hatten,
und ,,an den Lagerfeuern wurde in ausgelassener Stimmung Klatsch und
Tratsch ilber den vergangenen Tag erziihlt. "145 Viele Soldaten waren auBer
sich vor Freude, die Schlacht unverletzt iiberstanden zu haben, wahrend viele andere nicht dieses Gliick gehabt hatten.
Wie bei fast allen Massakern, die in der amerikanischen Geschichte
an den Indianern begangen wurden, war auch bei der Schlacht am BarenfluB die Zahl der getoteten WeiBen verhaltnismaBig gering, wahrend
der Feldzug insgesamt hohe Verluste forderte. Unmittelbar nach dem
Gefecht lagen vierzehn Soldaten tot auf dem Schlachtfeld. Zehn Tage
spater waren weitere acht Manner an ihren Verwundungen gestorben,
wodurch sich die Zahl der Toten auf 22 erhohte. Weitere 41 Mann waren
verwundet, konnten sich aber erholen. Doch die strenge Kalte, der die
Soldaten ausgesetzt waren, war der schlimmste Feind wahrend des gesamten Feldzugs: 79 Soldaten erlitten schwere Erfrierungen an den FiiBen.146 Diese Manner waren in einem so schlimmen Zustand, daf5 Connor
zugab: ,,!ch filrchte, einige van ihnen werden ihr Leben lang verkrilppelt
sein. "147 Connors siegreicher Feldzug hatte ihn fast die Halfte der 300
Mann gekostet, mit denen er aus Fort Douglas ausgeriickt war. 148
Einige Truppenteile hatten mehr, andere weniger Todesfalle zu verzeichnen. Jene Einheiten, die in die schwersten Kampfe verwickelt gewesen waren, hatten auch die meisten Gefallenen zu beklagen, beispielsweise die Kavalleriekompanien K und M, die den Angriff angefiihrt
hatten, wie auch die H-Kompanie, die diesen beiden Einheiten zu Hilfe
gekommen war. Die Infanterie, die zuletzt gegen die indianische Stellung vorgeriickt war, hatte die geringsten Verluste erlitten. 149
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Auflistung der verwundeten/gefallenen Soldaten
Regiment

Zweite Kavallerie
A-Kompanie
Zweite Kavallerie
H-Kompanie
Zweite Kavallerie
K-Kompanie
Zweite Kavallerie
M-Kompanie
Dritte Infanterie
K-Kompanie
Gesamt

Gefallen Verwundet

Erfrierungen

Gesamt

3

4

7

14

5

8

16

29

7

12

21

40

5

13

8

26

2

4

27

33

22

41

79

142

Der Feldarzt Robert K. Reid drangte darauf, dafS die Verwundeten
so schnell als moglich nach Fort Douglas gebracht wurden; denn er
wufSte, dafS sie dort bessere medizinische Versorgung erhielten als in
einer der Ortschaften in der Nahe des Schlachtfeldes. Um die Verwundeten zu transportieren, wurden in Franklin zehn Pferdeschlitten requiriert; weitere acht in den Ansiedlungen, die auf dem Weg zum Fort lagen. Am 30. Januar, dem Tag nach der Schlacht, begannen die Soldaten
mit dem Riickmarsch. Bei der Behandlung der Verwundeten erhielt Reid
bald Hilfe aus dem Fort: Die Gattin von Captain Daniel McLean kam
zur Truppe, um bei der Pflege ihres schwer verwundeteft Mannes zu
helfen. Geriichte besagten, dafS McLean getotet worden war, <loch man
hielt ihn fur besser llals tausend tote Manner. 11 Seine Frau safS wie ein
gutiger En§cel bei ihm auf dem Pferdeschlitten 11 bis die Soldaten im Fort
eintrafen. 1 0 Die Infanteristen mufSten den langen Weg nach Fort Douglas
diesmal nicht zu FufS zuriicklegen, denn die eroberten indianischen Ponies ermoglichten es ihnen, zu reiten. Diese FufSsoldaten, die auf dem
Pferderiicken nach Camp Douglas zuriickkehrten, wurden scherzhaft
als 11leichte Kavallerie 11 bezeichnet. 151
Am Abend des ersten Tages des Riickmarsches gelangten die Verwundeten nach Mendon. Am zweiten Tag erreichten sie Ogden, und
am Abend des 2. Februar trafen sie schliefSlich in Fort Douglas ein. Der
Rest des Kontingents gelangte zwei Tage spater zum Fort. Die Kavallerie und die berittenen Infanteristen waren <lurch hohe Schneewehen auf
dem Weg zwischen Wellsville im Cache Valley und Brigham City aufgeII

1
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halten worden, so dafS die Soldaten gezwungen waren, nach Wellsville
zuriickzukehren. Am darauffolgenden Tag rief er dortige Mormonenbischof, W. H. Maughan, die Burger dazu auf, ihre Pferdegespanne zu
holen, um den Soldaten zu helfen, so daB es der Truppe am nachsten
Tag gelang, iiber den PaB zu kommen.152
Die Mormonen lieBen den zuriickkehrenden Soldaten gem ihre Hilfe zuteil werden; sie betrachteten den Sieg der Truppe iiber die
Shoshonen als Befreiung von der indianischen Bedrohung. In einem
Eintrag in einer mormonischen Akte, die aus dieser Zeit stammt, wird
erklart: ,, Wir, die Bewohner des Cache Valley, betrachten die Taten van Colonel
Connor als Werke des Allmiichtigen, da die Indianer far uns lange Zeit eine
Que/le stiindiger Argernisse waren und uns zwangen, iiber unser Vieh und
andere Besitztiimer zu wachen, seit wir hier ansiissig sind. "153
James Martineau aus Logan fi.igte hinzu, daB ,,der Sieg far die Siedler
im Cache County und siimtlichen umliegenden Gebieten van groflem Wert war.
Er hat den Willen und die Macht der Indianer gebrochen und machte es den
Siedlern moglich, neue, ausgewiihlte brtlichkeiten in Besitz zu nehmen, die bis
dahin gefcihrlich und unsicher gewesen waren ... Die Soldaten ... (hatten) jene
Aufgabe erledigt, die anderenfalls die Kolonisten hiitten iibernehmen miissen,
was sie ftnanzielle Verluste und Opfer an Menschenleben gekostet hiitte, die
man in Anbetracht der iirmlichen Verhiiltnisse in den Ansiedlungen schwerlich hiitte entbehren konnen." Er fi.igte hinzu, daB dies ,,die einhellige Meinung im ganzen County (sei). (Der Sieg) ... hat bewirkt, daft die Viehbestiinde
und die Herden und das Leben der Menschen nun verhiiltnismiiflig sicher
sind. "154
Diese Dankbarkeit veranlaBte viele Mormonen, den Soldaten auf
ihrem Riickmarsch nach Fort Douglas groBziigige Hilfe zuteil werden
zu lassen. ,,Auf dem ganzen Weg wurde der Abteilung van den Leuten die
allergroflte Freundlichkeit und Hoflichkeit entgegengebracht, und man nahm
sich mit Groflziigigkeit der Bediirfnisse und Wiinsche der Verwundeten an. "155
In Farmington, Utah, stellte ein Mann namens Grover den Soldaten sein
Haus zur Verfi.igung und lieB den Feldarzt und seine Helfer wissen,
daB ihnen ,,alles im Haus zur freien V8rfagung (stehe)." Grover erklarte
klar und deutlich, daB er keine Bezahlung wiinsche. Er wolle den Soldaten so gut helfen, wie er nur konne, ob ,,Geld oder kein Geld. "156
Connor, der die Mormonen nicht mochte, stellte die Sache anders
dar. Er berichtete, daB der Armee ,,keinerlei Hilfe van seiten der Mormonen
zuteil wurde", seit die Truppe Fort Douglas verlassen hatte, und daB die
Mormonen ,,nicht gewillt zu sein schienen, irgendwelche Informationen iiber
die Indianer zu geben ... und sehr hohe Freise far jede Ware verlangten, die sie
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meiner Truppe lieferten. "157 Als die weiBen Siedler spater horten, was
Connor iiber sie gesagt hatte, waren viele von ihnen erstaunt und betroffen dariiber, daB der Colonel ihnen ihre Bemiihungen nicht dankte,
ja, sie ihnen sogar absprach.
Wenngleich viele Hilfeleistungen der Mormonen fiir die Armee gut
dokumentiert sind, hatte ihre GroiSziigigkeit doch Grenzen. Lieutenant
Darwin Chase war Angehoriger der mormonischen Kirche gewesen, war
aber aus dieser Glaubensgemeinschaft ausgetreten und nicht als
mormonischer Pionier, sondern als Soldat nach Utah gekommen. Als er
kurz nach dem Gefecht schwer verwundet auf dem Schlachtfeld lag,
besann er sich auf seinen einstigen Glauben und bat darum, mormonische Geistliche zu holen, die ihm ,,den letzten Segen erteilen" sollten.
Dieses Sakrament jedoch wurde von Angehorigen der Mormonenpriesterschaft fiir gewohnlich nur eigenen Kranken oder Verletzten erteilt.
Fileman Merrill fragte William G. Nelson, was sie tun sollten. Nelson
hielt es fiir falsch, einen Mann zu segnen, der seinen Glauben aufgegeben hatte, und weigerte sich, zu Chase zu kommen und fiir ihn zu beten.158 Darwin Chase starb auf dem Riickmarsch der Truppe nach Fort
Douglas am 4. Februar in Farmington, Utah.
Chase war nicht der einzige, der auf dem Riickmarsch starb. Ein anderer Soldat verstarb am 2. Februar in Ogden, Utah; sechs weitere in
Fort Douglas, wobei der letzte Todesfall am 8. Februar eintrat. Die anderen Soldaten jedoch wurden fachkundig behandelt und gepflegt und
iiberlebten. Connor hatte Colonel Evans benachrichtigt und ihn gebeten, er moge alles fiir die BegriiBung der zuriickkehrenden Verwundeten vorbereiten. Die Manner wurden ins Theater des Forts, in das ,,grofle
Andachtszelt" des Militarpfarrers und an andere Orte gebracht, die man

,,sehr behaglich hergerichtet und geheizt hatte und die als Lazarette dienten."
Die Manner wurden arztlich behandelt und konnten sich der besonderen Aufmerksamkeit der Frauen im Fort erfreuen, die oft zu Besuch kamen und den Mannern ihr Mitgefiihl zeigten. 159
Die Gefallenen wurden auf dem Friedhof von Fort Douglas beigesetzt. An einem Tag wurden sechzehn Tote zu Grabe getragen, wahrend
die verbliebenen sechs Toten spater beerdigt wurden. Im Lagerraum
des Quartiermeisters wurden die Sarge Seite an Seite aufgestellt, so daB
die Kameraden dorthin kommen konnten, um den Gefallenen die letzte
Ehre zu erweisen. N ach den iiblichen Lobreden wurden die Toten mit
allen militarischen Ehren beigesetzt; drei Salutschiisse wurden abgefeuert, als die Korper in die Graber gesenkt wurden. 160
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Wahrend Connor fur die Mormonen kein gutes Wort iibrig hatte, lobte
er seine Manner iiber alle MaBen. Schon kurz nach der Schlacht hatte er
,,die Freude, die Truppen zu beglilckwiinschen ... far den hervorragenden Sieg,
der in der Schlacht am Bear River errungen wurde. " Der Colonel erklarte
ausdri.icklich, daiS seine Einheiten ,,das hochste Lob verdienten - euer klagloses Durchhalten und die uniibertroffene Tapferkeit auf dem Schlachtfeld, wie
auch die Hingabe und aufopfernde Fiirsorge far die Verwundeten sind beispielhaft. ,,161
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Das Gemalde von Fausett tragt den Titel "Riickkehr aus der Schlacht vom Bear River".
Colonel Connor ist in der Mitte dargestellt. Utah State Historical Society.

Das "Bear River Monument" auf dem Friedhof von Fort Douglas. Hier wurden die
gefallenen Soldaten der Schlacht begraben. Utah State Historical Society.
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Gedenktafel auf dem Platz des Massakers, errichtet 1990. Schon die Tatsache, daf5 das
Gemetzel an den Shoshonen ehrlich als "Massaker" bezeichnet wird, zeigt einen Wandel
im geschichtlichen Den.ken in den USA an.
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Epilog
Connors Ruf als militarischer Fiihrer gewann <lurch die Schlacht am
BarenfluiS, so daiS er bald darauf als Lohn fur den Sieg zum Brigadegeneral ernannt wurde. Dach Connor fiihrte seine Truppen noch mehrmals gegen die Indianer. Schon gegen Ende desselben Jahres, 1863, unternahm er einen erneuten Feldzug ins Cache Valley. Diesmal aber wuiSten die verbliebenen Indianer sich van der Kavallerie fernzuhalten, so
daiS es zu keinem groiSeren Gefecht kam. Im darauffolgenden Jahr unternahm Connor einen gewaltigen Feldzug gegen die Indianer in Wyoming- der sogenannte ,,Powder-River-Feldzug". Dach dieses Unternehmen war ergebnislos, weil die Indianer sich einer so groiSen Streitmacht
erst gar nicht zum Kampf stellten. Der eindeutig erfolgreichste und in
seinen Auswirkungen nachhaltigste Feldzug Connors war der gegen
die Shoshonen am BarenflulS. 162
Dberdies geriet Connor wahrend der Zeit, da er die Truppen in Fort
Douglas befehligte, mit den Mormonen aneinander. Dach er uberlieiS
die Streitigkeiten zwischen den Bundesbeamten und der mormonischen
Kirche anderen, als er am Ende des Burgerkrieges aus der Armee ausmusterte. Connor beschloiS, nach dem Krieg in Utah zu bleiben; er wurde Fiihrer der Liberalen Partei in Utah und ist heute als der ,, Yater" des
Minenwesens in Utah bekannt; denn er unternahm groiSe Bemiihungen, die Erzvorkommen dieses Territoriums auszubeuten. Connor starb
im Jahre 1891. 163
Trotz ihrer schweren Verluste in der Schlacht am BarenfluB gelang es
den uberlebenden Shoshonen, ihren Widerstand gegen die weiiSen Eindringlinge fortzufuhren, zumeist <lurch Viehdiebstahl. Dach diese Unternehmungen waren praktisch bedeutungslos und fanden 1867 weitgehend ein Ende, als die vom Hungertod bedrohten Indianer die WeiiSen wieder um Nahrungsmittel bitten muiSten. 164 Jahrzehntelang konnte man beobachten, wie die Indianer, die in schrecklicher Armut dahinvegetierten, im Cache Valley van Tur zu Tur gingen und die WeiiSen um
Lebensmittel anbettelten. Viele Shoshonen wurden in die Fort-HullReservation in Idaho gebracht, wo sie auf die unzureichendeVersorgung
der Bundesregierung angewiesen waren.
Einige Shoshonen traten in die mormonische Kirche ein, die ebenfalls versuchte, sich ihrer anzunehmen. Die Indianer wurden in ein armseliges, felsiges Gebiet mit ubersauerten Boden abgeschoben, das van
den Mormonensiedlern verschmaht warden war. Dort grundeten die
Shoshonen eine Stadt, die den Namen eines beriihmten Hauptlings trug:
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Washakie. Trotz groBer Schwierigkeiten gelang es den Indianern, Getreide und Luzernen anzubauen. SchlieBlich aber wurden sie auch von
diesem Land vertrieben, in das sie von 1900 bis 1960 jahrzehntelange
harte Arbeit investiert hatten. Die WeiBen behaupteten, das Land habe
den lndianern niemals gehort; sie waren nur Pachter - ein Vorwand, der
als ,,Erklarung" dienen sollte, warum man ihnen erneut ihr Land raubte. In den Siebzi~er Jahren war aus Washakie praktisch eine Geisterstadt gewordert. 1 5
Beim Umgang mit den WeifSen muBten die Shoshonen ungezahlte
Demiltigungen hinnehmen. Ein besonders emporender Vorfall ereignete sich im Jahre 1932, als am Schauplatz der Schlacht am BarenfluB ein
Mahnmal zum Gedenken an den Sieg der Armee eingeweiht wurde.
Den indianischen Einwohnern Washakies wurde von ihrem weiBen
Mormonenbischof die Teilnahme an dieser Zeremonie befohlen. Die
lndianer gehorchten der Anweisung ihres geistigen Fuhrers, und viele
Dberlebende der Schlacht kamen zu der Feierlichkeit, darunter Yeager
Timbimboo. Welche Gefilhle diese Menschen beherrschten, die darnit
Zeugen einer Zeremonie wurden, bei der tatsachlich nicht der Sieg der
Armee, sondern die Vernichtung ihres Volkes und der Mord an ihren
Familien gefeiert wurde, ist leicht vorstellbar.166
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Es war das vieJleicht groGte Massaker, das amerikanische
Trup~n an Indianem veriibten, und doch ist es fast unbekannt: Am bitterkalten 29. Januar 1863 vernichteten
California Volunteers unter dem Kommando von Colonel
Patrick E. Connor an einer Biegung des Bear River in
Idaho ein Winterlager der Shoshone. Von den etwa 400
Bewohnem iiberlebten nur wenige. Glaubwiirdige Schatzungen - genaue Zahlungen fanden nie statt - gaben 368
erschlagene Indianer.an.
Zu dieser Zeit strebte der US-Biirgerkrieg eirtem Hohepunkt zu. Idaho war noch fast unbesiedelt. Das und eine
systematische Verschleierung durch die Presse waren vermutlich die Griinde, daG dieser ungeheuerliche Vorgang
kaum offentliche Beachtung fand. In diese pragnanten,
streng sachlichen, gleichwohl aufriittelnden Dokumentation wird die "vielleicht groGte Tragodie in der Geschichte
der Eroberung des Westens" erstmalsjn Buchformgeschildert.
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